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THE IMPACT OF THE EUROPEAN ECONOMY ON AN INDIGENOUS
PRODUCTIVE REGIME: COCA PRODUCTION IN THE
YUNGAS OF LA PAZ, 1548-1570
Krista Anderson, M.A.
Western Michigan University, 2008
The purpose of this study is to evaluate the impact of a European system of
mercantile production on the indigenous organization of coca production in the yungas of
La Paz in the years immediately following the Spanish conquest until the administration
of Viceroy Francisco de Toledo (1569-1581). European mercantile ambitions in the
earliest years of Spanish rule had an enormous, and often adverse, impact on the people
of the yungas and their productive capabilities. The transformation of the yungas was
introduced largely through the reorientation of coca production toward a market
economy.

This contact resulted in a marked increase in coca production after the

discovery of silver at Potosi in 1545. Silver output by the indigenous laborers in the
mines was contingent upon the availability of coca in the colonial market centers. Thus,
coca was a highly valuable commodity in the early colonial economy. Through the use
of both published and unpublished primary sources, this study examines the impact of the
burgeoning market economy on indigenous peoples and lays out the operation of the
colonial economy in the pre-Toledan period from its basis in local agricultural production
to the lifeline of the Spanish Empire - the silver mines at Potosi.
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CHAPTER 1
INTRODUCTION

The role ofcoca in Andean society has long been a topic ofinterest among
scholars from a variety ofdisciplines. Its fundamental importance to the social, spiritual,
and economic fabric ofAndean society over the course ofmany centuries provides
scholars with a uniquely comprehensive point ofreference for their studies. Coca's
importance as an economic commodity has been recognized and documented from preHispanic times, through the colonial period, and up to the present day. It played a critical
role in the rise ofcomplex societies in the Andes during the pre-Hispanic period,
survived the ecclesiastical onslaught ofthe clergy because colonial authorities came to
recognize its importance to the Peruvian economy, and remains today a vital component
ofAndean culture. As anthropologist Joseph Bastien has noted ofcontemporary Andean
society, "Greetings and all activities are initiated with an exchange ofcoca, and all
contracts are sealed with it. Indians work for coca; its currency value is more stable than
any Andean country's money." 1 Coca's historically prominent position makes it a
premier focal point for understanding the processes ofchange in Andean society through
time.
Europeans recognized the importance ofcoca in the earliest years of Spanish rule.
The Spanish chronicler Pedro de Cieza de Leon, for example, marveled at the widespread
1 Joseph W. Bastien, Mountain of the Condor: Metaphor and Ritual in an Andean Ayllu (St. Paul, MN:
West Publishing Company, 1978) 19, n.4.
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cultivation of coca throughout Peru. "In the Andes," he observed, "from Guamanga to
the Villa de Plata, coca is planted, which is produced by shrubs which they tend to a great
deal in order to produce the leaf called coca .... " In fact, he continued, "there has never
been in the whole world a plant or root. .. that is so highly valued [as coca]."2 Cieza's
observations were complemented by those of Augustin de Zarate, the contador reat3 of
the first viceroy of Peru, Blasco Nunez Vela (1544-1546). Zarate observed of the
Andean lowlands that "there is great heat, and they grow an herb that the Indians value
above gold and silver. It is called coca...we know by experience that anyone who chews
this leaf feels neither hunger nor thirst." 4 When the Spaniards realized that the
indigenous populations served as a ready market for coca, they eagerly sought to collect
it in the form or tribute in order to capitalize upon its profitability in the emerging
commercial centers of Peru.
Coca grew to become a particularly valuable commodity after the discovery of the
rich silver deposits of Potosi in 1545. The indigenous laborers that worked in the mines
consumed enormous quantities of coca in order to stave off the effects of high altitude
stress. Even to this day, indigenous miners consume on average two times more coca
than the typical rural laborer in the Andes.5 Thus, Spanish colonists who had access to
coca fields quickly worked to expand coca production and arrange for its shipment to the
Potosi market in order to stake their claim in Peru's first silver rush. As coca production
2

Pedro de Cieza de Leon, La cr6nica def Peru, tomo I, ed. Carmelo Saenz de Santa Maria (Madrid:
Consejo Superior de lnvestigaciones Cientfficas, lnstituto "Gonzalo Fernandez de Oviedo," 1984 [1553])
121: "desde Guamanga hasta la villa de Plata, se siembra esta coca, la cual da arboles pequefios y los labran
y regalan mucho para que den la hoja que llaman coca ...no hay para que pensar que en el mundo haya
habido yerba ni rafz ...fuera la especierfa ...se estimase tanto."
3
Contador real - Royal bookkeeper
4
Augustin de Zarate, The Discovery and Conquest of Peru, trans. and ed. J.M. Cohen (Baltimore: Penguin,
1968 [1554 ])43.
5
Luis Miguel Glave, "La producci6n de los trajines: Coca y el mercado interno colonial," HISLA 6 ( I985):
23.
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was reorganized to meet the demands of a market economy, the pre-Hispanic
organization of production gradually began to disintegrate. The deterioration of the
Andean productive system had dramatic consequences. "For," as historian Karen
Spalding has pointed out, "the clash of the two cultures was a clash not only of
productive systems but of the entire complex of law and custom that structured social
relations and defined the patterns of distribution and acc�ss to goods and resources."6
This study will look at coca production in the yungas region in order to explore at
a more micro level the impact of a European system of mercantile production on an
Andean economic productive system in the years immediately following the Spanish
conquest up until the administration of Viceroy Francisco de Toledo (1569-1581 ). One
of the documents upon which this study is primarily based is located in the Archive of the
Indies in Seville and concerns the coca economy of the yungas of La Paz in the early
colonial period. 7 The yungas, located in the eastern Andean lowlands just northeast of La
Paz, serve as one of the most productive coca-growing regions in South America. As
such, the document provides us with valuable information regarding both the local
organization of coca production and its place within the broader framework of the
colonial economy. The document is particularly noteworthy because it has not yet been
published and made available to other researchers. Since it has not been studied by past
scholars, it presents a unique opportunity to contribute new information to our
understanding of the early colonial period in South America.

Karen Spalding, Haurochiri: An Andean Society under Inca and Spanish Rule (Stanford: Stanford
University Press, 1984) I 08.
7
AGI, Justicia 1064, numero 7, ramo I (Sevilla: Archivo General de Indias) ff.25-103v.

6

4
The document, dating from 1567-1568, specifically deals with the tribute
assessment of the repartimiento8 of Chapis. In 1567, the head curacas9 of Chapis
brought a complaint before the Audiencia of La Plata regarding their tribute assessments.
They argued that they were fundamentally unable to meet their tribute obligations due to
the decimated population and poor quality of agricultural land in the region. 10 In
response to their petition, the Audiencia of La Plata issued a royal provision ordering the
execution of a visita11 of the region. 12 The visitadores, Diego Dabila de Cangas and
Martin de Arebalo, conducted a series of interviews with the heads of each household of
the four towns within the repartimiento of Chapis (Yquirongo, Chaurina, Lasa, and
Yrupana). 13 The interviews, as reproduced in the document, yield an extensive amount of
information related to such issues as pre-Hispanic labor organization, coca production in
the colonial economy, and Inca and Spanish administrative structures.
Providing a valuable complement to the Chapis visita is the visita of the Sonqo
valley, located just north of La Paz. Like the valley of Chapis, Sonqo was one of the
most lucrative coca-producing regions in South America and thus played an essential role
in the operation of the colonial economy. The two visitas are comparable in many ways.
The Sonqo visita (1568-1570), the record of which is located in the Archive of the Indies
and was published by John Murra in 1991, was conducted immediately following the
Chapis visita (1567-1568) and was carried out by the same royally-appointed visitador,

8 Repartimiento - Distribution of Indians required to pay tribute to a specific Spaniard.
9 Curaca - Indigenous ethnic leader.
10

AG I Justicia I 064, ff.25-26.
Visita - Official administrative inquiry.
12
AG I Justicia I 064, ff.26v-29, ff.64-66.
13 Ibid., ff.33-62v, ff.66-1 00v.
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Diego Dabila de Cangas. 14 Like the Chapis visita, the purpose of the Sonqo visita was to
reassess the tribute obligation of the indigenous inhabitants of the region. The head
curacas of the three towns within the repartimiento of Sonqo (Sonqo, Challana, and
Chacapa) also brought a complaint before the Audiencia of La Plata regarding their
inability to meet their tribute obligations. 15 The result of the visita, like that of Chapis,
provides valuable information regarding the local organization of coca production under
both Inca and Spanish administrations.
This study has primarily been organized into two main chapters. One chapter
(chapter two) examines the indigenous Andean organization of production and its
implementation in the yungas of La Paz prior to the arrival of the Spaniards in the
sixteenth century. Details from the Chapis and Sonqo documents are used in conjunction
with other primary and secondary sources to reconstruct the socioeconomic structure of
yungas society in the years leading up to the Spanish conquest. The other chapter
(chapter three) examines the Spanish conquest of the yungas and the impact of European
mercantile ambitions on this society. Although the Spaniards initially chose to preserve
the Andean economic structure for practical purposes, the European pursuit of material
wealth began to fragment and dissolve the social and ethnic ties upon which the
indigenous structure was based. The conclusion of this study provides a brief glimpse
into both coca and silver production during the administration of Viceroy Francisco de
Toledo (1569-1581). It was during this period that Spain became deeply embroiled in
wars on multiple European fronts. As silver production was increased dramatically to
help fund these wars, coca production increased in order to supply the Potosi market. By
14

John V. Murra, ed., Visita de las val/es de Sonqo en las yunka de coca de La Paz, 1568-1570 (Madrid:
lnstituto de Cooperaci6n lberoamericana, 1991) 15-562.
15
Ibid., 15-20.

6
placing coca production into the broader context of the world system, we will be able to
gain a better understanding of coca's importance to the development of the international
economy.

7

CHAPTER2
THE ANDEAN ORGANIZATION OF COCA PRODUCTION

The eastern lowlands of La Paz are one ofthe most productive coca-growing
regions in South America. Prior to the Inca conquest, the fields ofthis region, known as
the yungas, were cultivated by its native Andean inhabitants and members of their kin
group, called the ayllu. When the Incas conquered the region they allowed local leaders
to retain a considerable degree ofautonomy and to maintain the same community-based
organization ofproduction. They modified the preexisting system, however, by
extracting the surplus production ofcommunity labor in the form or tribute for the benefit
ofthe Inca state. After the conquest ofPeru, the Spaniards preserved the organization of
coca production as it had existed under the Incas in order to more efficiently exploit the
region's resources. As historian Karen Spalding has pointed out, early colonial society
"was founded on the principle ofretaining the traditional Andean system of production as
the economic underpinning for the extraction ofsurplus from the Indians." 16 As a result
ofthis practice, details ofthe pre-Hispanic system ofcoca production can be gleaned
from early colonial administrative documents. Two such documents regarding the coca
economy ofthe yungas are the visitas ofthe repartimientos ofChapis and Sonqo. 17
Visita documentation is an invaluable source ofinformation for scholars who are
interested in understanding the native Andean world. In the sixteenth century, the
16
17

Spalding, Huarochiri, 158.
Dabila de Cangas y Arebalo, ff.25-104v; Murra, ed., 15-247, 251-562.
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Spanish colonial administration was entirely preoccupied with redirecting tribute
demands from Inca to European hands. Through population counts, land inspections, and
house-to-house inquiries, the visita served to aid the new regime in understanding the
Andean productive capabilities which they sought to exploit. The Chapis and Sonqo
visitas are prime examples of the Spanish colonial administration at work. An intensive
examination of these documents in conjunction with sixteenth-century Spanish narratives
will allow us to establish a general framework through which to understand the operation
of the pre-Hispanic coca economy in the lowlands of La Paz.
Although not the first to recognize the visita's existence in the vast corpus of
Spanish colonial documentation, anthropologist John Murra was certainly the first
scholar to emphasize its critical importance to the understanding of the pre-Hispanic
Andean past. Before 1950, Inca historiography was largely dominated by certain broad
interpretive patterns that were based on modern concepts of the political economy of
nation-states and empires. Early scholars of the Inca political economy typically based
their arguments on a socialist paradigm that reflected the highly-charged atmosphere of
world politics in the first half of the past century. Predictably, these arguments were
generally situated within one of two opposing views: 1) the Inca state as a "welfare state"
that assumed the responsibility of wealth redistribution and the provisioning of services
for its vassals; or 2) the Inca state as authoritarian and tyrannical, submitting its vassals to
harsh discipline for the maintenance of the empire. Criticizing such models as a
"socialist illusion," 18 Murra attempted to replace such anachronistic perceptions of

18

John V. Murra, The Economic Organization of the Jnka State (Greenwich, CT: JAT Press, Inc., 1980
[ 1956]) 134.

9
political economy from Inca historiography by adopting the substantivist approach of
Karl Polanyi. 19
Karl Polanyi's substantivist approach set a new scientific agenda for the study of
archaic economies. Polanyi has argued that modern concepts ofthe economy are
governed by assumptions that hold true only for economies dominated by price-making
markets and that these assumptions tend to distort our understanding ofearly economies.
Since the nature ofany particular set ofeconomic relations is specific to the society in
which they occur, he argued that pre-historic economies can only be understood when
situated in their proper sociopolitical contexts. Thus, the processes ofeconomic
development in different societies are comparable only to the degree to which the social
and political contexts in which they occur are comparable. Polanyi attempted to establish
their comparability with his substantivist approach, based on a rigorous empirical
methodology in which "fact" and "value" were assumed to have a logical correlation.
The underlying assumption was that the available empirical data was broad and thorough
enough to impart an adequate description and comprehensive understanding ofthe
substantive meaning ofthe economy in question. 20
Polanyi defined the "formal" economy as market-based, emphasizing the logical
character ofthe means-ends relationship between economic actors and the material
resources at their disposal. Although this formal economy cannot realistically be equated
with archaic economies, Polanyi argued that "the market cannot be superseded as a
general frame ofreference unless the social sciences succeed in developing a wider frame

Karl Polanyi, "The Economy as Instituted Process," in Trade and Market in the Early Empires:
Economics in History and Theory, pp. 243-270, eds. Karl Polanyi, Conrad M. Arensberg, and Harry W.
Pearson (Glencoe, IL: The Free Press, 1957).
20
Ibid., 243-270.
19

10
ofreference to which the market itselfis referable. "21 This wider frame ofreference is to
be based on the "substantive meaning ofthe economic," which deals with the institutional
features ofmaterial provisions in the dependent relationship between humans and their
environment.22
Polanyi criticized the tendency ofmodern economic analysis to subordinate
family and polity to the economy. He argued that archaic economies were based on the
exchange ofownership which involved the risks ofprestige and status, as opposed to the
utilitarian market system, which was based on the transfer of"use alone." In this sense,
scarcity is accounted for by factors ofa non-economic nature (in terms ofthe "formal"
economy), such as the low social status ofthe laborer or the burden ofhis labor.23 As
Polanyi explained, "The institutional structure ofthe [archaic] economy need not compel,
as with the market system, economizing actions."24
In his seminal work, The Economic Organization ofthe lnka State (originally the
product ofhis doctoral research in 1956 and later published in 1980), John Murra
attempted to extend Polanyi's logical empiricist method to the study ofthe pre-capitalist
Andean political economy. 25 Studies ofthe Inca political economy before Murra's time
were largely based on a literal reading ofthe Spanish accounts ofthe conquest. 26 Thus,
they generally did not attend to the inherent biases ofthe chroniclers and tended to
superimpose modern conceptions ofthe economy and state on the alleged "facts"
21

Ibid., 270.
Ibid., 248.
23
Ibid., 248-250.
24
Ibid 240
25
Joh�' V. Murra, The Economic Organization of the lnka State.
26
See for example, Louis Baudin, A Socialist Empire: The Incas ofPeru, trans. Katherine Woods, ed.
Arthur Goddard (Princeton, NJ: D. Van Nostrand Company, 1961 [1928]); Heinrich Cunow, La
organizaci6n social de/ imperio de las incas: investigaci6n sabre el comunismo agrario en el antiguo Peru,
trad. Maria Woitscheck (Lima: Libreria Peruana, 1933 [1896]); William H. Prescott, History of the
Conquest of Peru, 2 vols. (Philadelphia: J.B. Lippincott Company, 1874 [I 847]).
22
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represented in them. By embracing the substantivist method, Murra sought to compare
textual data across various sources about specific locations and institutions in order to
verify the accuracy of the empirical data presented in the Spanish chronicles.
In order to explain how Andean economies functioned without a market
mechanism, in 1972 Murra set forth the "ecological complementarity," or "vertical
archipelago," model of economic production. 27 According to Murra, his original
objective in creating the model was to determine how, "given the scattered geographical
distribution of Andean polities, does one explain that for centuries and perhaps millennia,
the seat of power and the highest demographic density in the pre-European Andes are
found at altitudes of over 3400 meters?"28 Such altitudes posed strict ecological
constraints for highland peoples. Although crops such as potatoes and quinoa could be
grown in the cold, dry climate of the highlands, the perpetual threat of frost, drought, and
hailstorms had a decisive impact on the success of the harvest. Through a rigorous
examination of multiple administrative documents (particularly visitas), Murra concluded
that the population density of the highlands resulted not from the high productivity of that
particular region, but from the efficiency of the Andean economic system.
According to Murra's "vertical archipelago" model, the utilization of agricultural
land was organized so as to make efficient use of various crops that could be grown in
non-contiguous ecological zones. At its most fundamental level, the vertical archipelago
was arranged around the strategic settlement of an ayllu, or kin group, in different

27

John V. Murra, "El control vertical de un maximo de pisos ecol6gicos en la economia de las sociedades
andinas," in El mundo andino: poblaci6n, media ambiente, y economia (Lima: Pontificia Universidad
Cat6lica del Peru, 2002 [1972]) 85-125.
28
John V. Murra, "'El archipielago vertical' revisited," in Andean Ecology and Civilization: An
Interdisciplinary Perspective on Andean Ecological Complementarity, ed. Yoshio Masuda, Izumi Shimada,
and Craig Morris (Tokyo: University of Tokyo Press, 1985) 3.
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climatic zones, such as the highlands, the lowlands, and the coast. Such a productive
strategy resulted in an "archipelago" pattern of territoriality in which kinsmen moved
from ethnic island to island on different ecological tiers. This strategy, however, was not
limited to the ayllu. The vertical archipelago functioned on a much more advanced level
for larger political units, such as the complex polities around Lake Titicaca, which
maintained extensive socioeconomic webs throughout the Andes. It was in this manner
that pre-Hispanic Andean populations diversified their resource base without engaging in
extensive trade with other communities.29
Murra's vertical archipelago model has come under some criticism in recent
years. Many critics have asserted that the model overlooks the possibility of regional
economic variability and oversimplifies the region into three ecological zones: highlands,
lowlands, and coast.30 Murra has accepted this criticism, explaining that, "In fact there is
no reason to mechanically apply to the entire Andean world a model that could very well
have both temporal and geographical limitations."31 Another major criticism of Murra's
model is his use of Spanish colonial documents to support his ideas about pre-Inca
organization. Although early colonial documents may be indicative of Inca organization
immediately prior to the Spanish conquest, they do not necessarily provide us with a view
into the pre-Inca past. As Catherine Julien has argued, we need to question "whether the
Incas imposed a bureaucratic order of their own design, thus reshaping the political
organization of the Andes, or simply reoriented existing political organization to meet
Murra, "El control vertical de un maximo de pisos eco16gicos," 87-89.
Shimada, Izumi. Introduction. Andean Ecology and Civilization: An Interdisciplinary Perspective on
Andean Ecological Complementarity. Ed. by Yoshio Masuda, Izumi Shimada, and Craig Morris. Tokyo:
University of Tokyo Press, 1985. xi-xii.
31
Murra, "El control vertical," 1 00. Translated from: "De hecho no hay raz6n alguna para aplicar
mecanicamente a todo el universo andino un modelo que bien puede haber tenido limitaciones temporales o
geograficas."
29
30
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their own demands."32 Despite its shortcomings, the vertical archipelago model has had
an enormous impact on our understanding of the pre-Hispanic Andean political economy.
Not only has Murra almost single-handedly eradicated the socialist paradigm from
Andean studies, he has also called attention to the manifest functional imperative
confronting Andean societies as a result of the extreme landscape and widely-varying
ecological zones. Although his methodology for interpreting the pre-Inca past is
questionable, his initiative has undoubtedly shed light on Inca organization in the years
leading up to the Spanish conquest.
As the Incas embarked upon their conquest of other Andean societies over the
course of the fifteenth century, they allowed their subjects to retain a significant degree of
autonomy. Although the peoples who were absorbed into the empire were obliged to
cultivate lands for the benefit of the state, their obligations under the Inca did not differ
much from their obligations to their ayllus. Whereas Andean communities essentially
continued to function as they had before their incorporation into the empire, portions of
the work that they were already doing for the ayllus were simply redirected to the Incas in
the form of tribute. Following the Andean principle of vertical reciprocity that preceded
their rise to power, the Incas "reciprocated" the people's labor through such state services
as the construction of roads and irrigation works. Thus, the Incas manipulated the
Andean system so that communal obligations naturally merged with tribute obligations.
In this manner, the Incas were able to absorb the surplus of community resources instead
of relying on exchange. 33

32
33

Catherine J. Julien, "How Inca Decimal Administration Worked," Ethnohistory 35.3 (I 988): 260.
Ibid., 120.
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The Incas also gained access to community resources by dispatching groups of
state colonists, called mitimaes, to disparate regions of the empire. Although some of
these colonists were directly subject to the state, many remained under the authority of
the curacas from their respective districts of origin. 34 Under tribute obligation to the Inca
state, curacas sent mitimaes to different production zones in order to produce a variety of
goods, such as maize, coca, cotton, peppers, and even pots. 35 Nathan Wachtel's study of
the mitimaes of the Cochabamba valley has revealed one of the most ambitious efforts of
state colonization under the Incas. 36 After the conquest of modern Bolivia, Huayna
Capac, the last Inca to rule Tahuantinsuyu37 before the Spanish invasion, resettled
thousands of mitimaes in the Cochabamba valley in order to produce maize on a massive
scale. The mitimaes were camayos who worked on fields reserved for the state in the
valley. The Incas set aside lands on the slopes on which the camayos could plant their
own crops for subsistence purposes. 38 As we shall see, the Incas also appropriated fields
in the eastern lowlands for the purpose of gaining access to the valuable coca leaf.
Because coca can only be grown in specific ecological zones and was a highly
desired item in Andean society, it plays an important role in Murra's vertical archipelago
model. Coca can only be produced in tropical regions ranging from roughly 200 to 1,800
meters above sea level, varying depending on the distance from the equator. Due to its

34

John H. Rowe, "Inca Policies and Institutions Relating to the Cultural Unification of the Empire," in The
Inca and Aztec Stales, 1400-1800, ed. George A. Collier, Renato I. Rosaldo, and John D. Wirth (New York:
Academic Press, 1982) I 06.
35
Murra, "El control vertical de un maximo de pisos ecol6gicos," 124; John V. Murra, "An Aymara
Kingdom in 1567," Ethnohislory 15.2 (1968): 121-123.
36
Nathan Wachtel, "The Mitimas ofthe Cochabamba Valley: The Colonization Policy ofHuayna Capac,"
in The Inca and Aztec States, 1400-1800, pp. 199-235, eds. George A. Collier, Renato l. Rosaldo, and John
D. Wirth (New York: Academic Press, 1982).
37
Tahuantinsuyu - Meaning "land of four quarters," this was the name that the Incas applied to their
empire.
38
Ibid., 215-216.
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limited production zone, many groups could only gain access to coca through trade or
through the establishment ofan ethnic "island" in the production zone. The ability ofa
group to gain access to coca was important for a number ofdifferent reasons. On a
physiological level, coca reduced the effects ofhigh altitude stress and was often used as
an effective household remedy for various medical complaints. As anthropologist
Catherine J. Allen explains, "When masticated with calcium carbonate, coca's effect is
rather similar to that produced by a cup ofcoffee and an aspirin tablet."39 Coca has also
served as an important element ofsocial and spiritual life in Andean society since pre
Hispanic times. Historian Karen Spalding has noted the significance ofthe leafas a
medium ofveneration in Andean culture, explaining that "The ancestors had to be fed,
honored, and propitiated with offerings of chicha [ maize beer] and coca, for their good
will ensured good harvests and the increase ofthe llama herds, just as their ill will could
bring illness and death."40 Thus, it was crucial for most segments ofAndean society to
establish one or more ethnic "islands" in the tropical lowlands in order to have access to
the indispensable coca leaf.
A substantial body ofdocumentary evidence confirms the essential place ofcoca
in the Andean vertical archipelago. The sixteenth-century Spanish chronicler Pedro de
Cieza de Le6n, for example, explained that throughout Peru, but especially in the
highland region ofCollasuyu near Lake Titicaca, indigenous communities sent groups of
people to the lowlands to produce coca and other crops that could not be grown in the
highland environment.41 This practice ofrelocation was expanded under the Incas, who,

Catherine J. Allen, The Hold Life Has: Coca and Cultural Identity in an Andean Community, 2nd ed.,
(Washington D.C.: Smithsonian Institution, 2002) 190.
40
Spalding, Huarochiri, 61.
41
Cieza, 124, 128.
39
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upon the conquest of Collasuyu, "ordered that mitimaes from these towns should go into
the mountains of the Andes to sow maize and to cultivate coca and fruit trees, and to
supply what was lacking in towns where the cold and snow prevented these things from
being grown."42 The Incas extended their now famous road system into the yungas in
order to transport coca and other goods to the highland regions in a more efficient
manner. As Phillip Parkerson has pointed out, "two such roads passed through the city of
Chuquiabo, where the city of La Paz now stands. "43 Coca production through the vertical
economy became so effective, wrote Cieza, that shortages of the leaf rarely occurred in
the highland provinces. 44
Although numerous sixteenth-century writers have addressed the place of coca in
Andean society, 45 none have been as thorough in their explanation of the Inca
organization of coca production as Juan de Matienzo. 46 At the time that he composed his
work, entitled Gobierno de! Peru, Matienzo was serving as an oidor47 of the Audiencia of
La Plata. The primary purpose of the Gobierno de! Peru was to propose methods by
which to improve the efficiency of the colonial government. Since coca production was
an integral component of the colonial economy, Matienzo gave it special attention in his
report. While serving as an administrator in Peru, Matienzo had become well informed
about the Andean organization of coca production in the lowlands of both Cuzco and La
42
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Plata.48 Although he had little, if any, knowledge about coca production in the lowlands
of La Paz, Matienzo provides a valuable overview of Inca organization that can serve as
an effective touchstone for our understanding of the coca economy in the repartimientos
of Chapis and Sonqo.
Coca production in the Andes was based upon the work of two groups of laborers:
camayos and mitayos. Camayos were specialized workers whom the Inca relocated from
the highlands to the lowlands in order to cultivate the state coca fields. According to
Matienzo, the camayos and their families resided in the lowlands near the coca fields for
their entire lives.49 Thus, the camayos would also be considered mitimaes, or state
colonists permanently settled by the Inca outside of their territories of ethnic origin.
Matienzo explains that these workers were responsible for three aspects of coca
production: guarding the fields, producing the necessary materials for drying and packing
the coca, and, finally, packing the coca for transport to the highlands. 50 Although they
resided in the lowlands, the camayos maintained connections to their countries of origin.
These connections enabled the camayos to exchange the coca that they produced in their
own fields for such highland products as maize and potatoes. In fact, explained
Matienzo, "many of them have fields of maize up in the highlands ... and they have
someone to cultivate the fields and bring the product to the Andes in exchange for
coca." 51
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The camayos were periodically joined in the lowlands by temporary workers
called mitayos. The mitayos resided in the highlands in the camayos' respective
provinces of origin. Three times a year, the mitayos would descend into the lowlands in
order to help the camayos with the coca harvest. Their duties were to pick the coca, clean
the fields in preparation of the next harvest, and transport the coca to a specified delivery
location in the highlands. 52 At this point the coca was forwarded to whatever destination
that the Inca assigned to it. This system of labor organization, characterized by a
strategic settlement pattern that allowed the Inca direct access to a product that could only
be produced in a specific ecological zone, is clearly representative of the Andean vertical
economy.
In her study of pre-Hispanic coca production in the yungas of Chuquioma, located
near modern-day Cochabamba just south of La Paz, Catherine Julien has revealed a
system oflnca labor organization that reflects the scheme outlined in Matienzo's report. 53
Three administrative documents dating from 1548-1556 indicate that the repartimiento of
Sacaca, located in the southern Bolivian highlands, had coca fields in the lowland valleys
of Chuquioma. According to Julien, peoples of highland origin were permanently settled
in Chuquioma in order to cultivate the coca (camayos/mitimaes) and were periodically
joined by workers from their provinces of origin in order to help with the harvest
(mitayos). The mitayos then delivered the coca to Tiraque, a town located approximately
3200 meters above sea level. Sources indicate that Thupa Inca and Huayna Capac, the
last two Incas before the Spanish invasion, were responsible for this organization of coca
production in Chuquioma.
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Although the study of the Chuquioma valley provides valuable insight into coca
production under the Incas, it is important to keep in mind that this specific geographic
region does not necessarily represent Inca organization throughout the eastern Andean
lowlands. By broadening our scope beyond a particular region, we will be in a better
position to gain a more general understanding of pre-Hispanic coca production. 54 The
Chapis and Sonqo visitas present an excellent opportunity for such a task.
As Julien has noted, economic production under the Incas in the yungas of La Paz
was likely comparable to that of Chuquioma. 55 According to sixteenth-century chronicler
Juan de Betanzos, the yungas of La Paz, like the yungas of Chuquioma, were part of a
larger annexation of territory under Thupa Inca. After the death of his father, Pachacuti
Inca, Thupa Inca was faced with a rebellion in highland Collasuyu. As one of the most
densely populated regions in the Andes at that time, the rebellion posed a considerable
threat to the Inca state. Upon receiving news of the rebellion, Thupa Inca marched his
army into Collasuyu where they encountered a formidable resistance against Inca
authority. The Inca's army was able to push the Collas (inhabitants of Collasuyu) from
their fortifications in Arapa, a town near the northern shore of Lake Titicaca, to Surocoto,
located in the province known in the colonial period as Chuquiabo. 56 After soundly
defeating the Collas and regaining control of the region, Thupa Inca determined to
maintain the offensive and pressed his army forward in order to expand the frontiers of
his empire. Before ultimately making his way to Chile, Thupa Inca annexed the
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provinces of Chiriguana and Suri. 57 This annexation included the province of Chuquiabo,
which included the repartimientos of Chapis and Sonqo.
Although the Inca undoubtedly exercised some level of control over the coca
fields in the yungas of La Paz, the extent of this control is more difficult to determine
here than in the valley of Chuquioma. Sources suggest that, like in Chuquioma, Huayna
Capac was largely responsible for the restructuring of agricultural production in the
yungas. According to Spanish chronicler Pedro Sarmiento de Gamboa, Huayna Capac
forcibly resettled mitimaes in the valley "because the natives were few, and all of that
fertile land abounded in resources." 58 Details in the Chapis and Sonqo visitas confirm
Sarmiento's assertion oflnca control over the productive capabilities of the region.
According to the visitas, the coca fields in the yungas of La Paz had names. As noted by
anthropologist Nathan Wachtel in his study of mitimaes in the Cochabamba valley, the
Incas named the fields that belonged to the state. 59 Although this parallel between the
fields in the lowlands of Cochabamba and La Paz is intriguing, the Chapis and Sonqo
visitas do not explicitly indicate that the named fields belonged to the Inca. Other details
from the visitas, however, present indisputable evidence of some level of Inca control
over the organization of coca production in the yungas.
Like Chuquioma, coca production under the Incas in the yungas of La Paz reflects
the organizational scheme laid out by Juan de Matienzo. According to indigenous
informants, the town of Simaco, located within the repartimiento of Sonqo, was
established by the Inca in order to exploit the region's resources. The Inca populated the
settlement with people from the following towns located in the highlands along the Lake
57
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Titicaca shores: Hatuncolla, Cepita, Arapata, Lampa, and Carabuco.60 According to the
report prepared by Diego Dabila de Cangas and Martin de Arebalo, these mitimaes were
periodically joined by "Indians called queros, which are Indians from the highlands, who
went to the coca fields ... to help harvest, pack, and transport [the coca]."61 It is not clear
if this organizational scheme was a colonial situation or if it was in place prior to the
arrival of the Spaniards in the region. However, based on Matienzo's report, we can
reasonably surmise that the highland-lowland economic connection was a pre-Hispanic
establishment.
Significantly, this organizational regime does not appear to have been confined to
the town of Simaco. Upon questioning from the visitadores, an indigenous informant
confirmed that "highland Indians entered all of the towns of Challana, Chacapa, and
Sonqo [the three main towns comprising the repartimiento of Sonqo] to help them
cultivate the fields and to carry the coca to the depositories where they were ordered to
put it."62 The three principal towns of the repartimiento of Sonqo each indicate a
different destination for the delivery of the coca under Inca administration: Sonqo
delivered to Toone, located three leagues from Chuquiabo (about ten miles); Challana
delivered to Chiqui, located two leagues from Challana (about seven miles); and Chacapa
delivered to Quichecisti, located one and a half leagues from Chacapa (about five
miles).63 The exact location of these depositories is unknown. However, based on our
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understanding of the system of coca production up until this point, we can infer that the
destinations were located in the highlands.
The highland-lowland connection illustrated in the Sonqo visita is also evident in
the Chapis visita. Like Sonqo, Chapis appears to have had a strong connection to the
Lake Titicaca region. An Indian named Diego, for example, explained to the visitadores
that he was a mitima from the town of Guarina (or Huarina), which is located on the
southeastern shore of Lake Titicaca. He belonged to a larger group of mitimaes who had
been living in Chaurina, a town located within the repartimiento of Chapis, "since the
time of the Inca."64 In addition, three of the four villages that made up the repartimiento
of Chapis (Yquirongo, Lasa, and Yrupana) transported their tribute under the Inca to a
common delivery point called Sulpi, "which is in the highlands."65 Although the
organization of coca production is not as explicit in the Chapis visita as it is in the Sonqo
visita, it is clear that both of these valleys were major producers of coca for the Lake
Titicaca region. This connection becomes even more evident when the documents from
Chapis and Sonqo are studied alongside the Chucuito visita of 1567. 66
Prior to the publication of the Sonqo visita, historian Jurgen Golte investigated the
economic connection between the Chucuito province, located along the southwestern
shore of Lake Titicaca, and the Sonqo valley. 67 As Golte pointed out, the Chucuito visita
indicates that many Indians native to the province of Chucuito settled in the yungas of La
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Paz in order to obtain coca. 68 Other inhabitants of the region periodically traveled to the
yungas in order to collect such lowland products as coca and peppers. 69 Through a
quantitative analysis of the Sonqo visita, Golte found that 81% (92 of 113) of the
domestic units that held coca fields in the repartimiento were assisted by groups of
highland Indians. He consequently concluded that "the inhabitants of the altiplano
temporarily migrated to the warm valleys. There they worked in the fields belonging to
the inhabitants of the valleys, and received half of the harvest in exchange." 70
Like the Sonqo valley, the Chapis valley also maintained a strong connection with
the province of Chucuito. On a number of occasions, the indigenous informants of the
Chapis visita asserted that a group of mitimaes from the Chucuito province lived in a
town in the yungas called Chicanoma. 71 Evidence in the Chucuito visita confirms this
arrangement. According to witnesses interviewed in the visita, Chucuito obtained coca
from a colony "in the valley of Chicanoma, which is located in the yungas between
Chuquiabo and Capinota about sixty leagues from the town of Chucuito." 72 This
arrangement appears to have been in place prior to the Inca annexation of the region.
According to the Chucuito visita, the Colla provinces of the Lake Titicaca region
established colonies on multiple ecological tiers in order to obtain the products that they
were lacking in the highlands. 73 Thus, the vertical archipelago system of economic
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production was already well-established in the region by the time of Thu pa Inca's
conquest.
By the time that the Europeans arrived in Peru, the yungas of La Paz had been
incorporated into a complex economic system of vertical reciprocity. As one of the most
productive coca-growing regions in South America, the yungas served as an integral
component in the Andean vertical archipelago. Many different groups, especially those
that were settled in the highland Lake Titicaca region, established colonies in the yungas
in order to procure the valuable coca leaf. As Tahuantinsuyu expanded its boundaries in
the fifteenth century, the Incas naturally recognized the productive value of the yungas.
Upon their annexation of the region, the Incas expanded the Andean economic system by
creating state coca fields and relocating groups of mitimaes to the yungas in order exploit
the region's resources. Thus, the Andean organization of coca production in the yungas
was firmly in place by the time that the first Spaniards set foot in Peru in the 1530s.
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CHAPTER 3
INTEGRATING ECONOMIES: THE ANDEAN ORGANIZATION OF PRODUCTION
AND EUROPEAN MERCANTILISM

The Spanish invasion of Peru led to the gradual disintegration of the Andean
vertical economy. Ignorant of the operation of native Andean society, the first Europeans
in Peru sought to profit from the conquest by maintaining the pre-Hispanic economic
structure. The social and ethnic relationships that guided Andean productive capabilities
initially remained relatively intact as the invaders attempted to redirect tribute from Inca
to Spanish hands. But as more Spaniards flooded into Peru seeking to ennoble
themselves from the riches of the Inca state, the Andean structure began to fall apart. The
articulations of the Inca economy were severed by the partitioning of larger territorial
divisions (the Inca provinces) into smaller ones through the distribution of encomiendas.
The reorientation of production toward such growing market centers as La Paz and Potosi
also made a strong contribution to the pace of change. Potosi in particular served as a
major destination for commodities produced throughout Peru. The silver deposits that
made this city legendary drew an enormous influx of Spaniards and native Andeans alike,
creating an extremely lucrative market for commodities. As a result, the Spanish
colonists began to transform diverse production zones throughout Peru in order to supply
the Potosi market and to increase their profits.
One of the most lucrative commodities in the Potosi marketplace was coca. As
discussed in the previous chapter, the consumption of coca helped to alleviate fatigue,
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hunger, and the effects of high altitude stress. Thus, silver output by the indigenous
laborers in mines located at approximately 13,500 feet above sea level was contingent
upon the availability of coca in the Potosi market. It is consequently no surprise that coca
and silver production simultaneously soared alongside one another in the early colonial
period. 74 Although coca had certainly been consumed in pre-Hispanic Andean society,
the venerated leaf had never been available in greater abundance than it was in the early
colonial Potosi marketplace. 75 The important, yet categorically distinct, role of coca in
both Andean and colonial societies places the plant in a unique position through which to
understand the impact of European mercantilism on pre-Hispanic society. As historian
Jane Mangan has pointed out, "The trade of coca leaf is exemplary of economic changes
in this era because it shows the transformation of a product with highly ritual significance
into one with commercial purpose." 76 The yungas of La Paz, as one of the richest coca
producing regions in the viceroyalty of Peru, provides a valuable example of the
disarticulation of the pre-Hispanic economy as a result of European mercantile ambitions.
The yungas of La Paz were absorbed into the Spanish colonial state soon after the
European invasion of 1532. After securing the Inca capital of Cuzco, the Spaniards made
their way south into Alto Peru (modern Bolivia) under the leadership of Gonzalo Pizarro.
By 1539, the Spaniards had taken control of the entire region following a series of
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decisive battles in the Cochabamba valley. 77 The first order of business after the
conquest of Alto Peru was to parcel out the spoils of war. These spoils took the form of
encomienda distributions, a medieval system that had been established during the
Reconquest of Spain and modified upon its transfer to the New World. 78 Through this
system, the Spanish Crown granted groups of indigenous peoples "in encomienda" to
Spanish colonists. Through such grants, the crown bestowed upon a Spaniard tribute
rights over the group assigned to him. In exchange for these rights, the Spaniard, or
encomendero, 79 took on the responsibility of tending to the spiritual welfare of the people
under his charge. The earliest encomienda grants grouped the natives in units that
generally corresponded to the already established pre-Hispanic ethnic and kin groupings.
Thus, a typical encomienda grant in the early colonial period might include one or more
curacas and the natives that were subject to them. It was in this manner that Francisco
Pizarro awarded the first encomienda grants that included the yungas of La Paz.
Following the Spanish victory in the Cochabamba valley, Francisco Pizarro
awarded the southern half of the Inca Empire in encomienda to the vecinos 80 of Cuzco. 81
This distribution included the granting of entire provinces in encomienda, the particular
benefactors of which were his brothers Hernando and Gonzalo, his trustworthy
supporters, and himself. Due to its lucrative gold deposits, Francisco Pizarro granted
himself the two Pacajes provinces located directly south of Lake Titicaca. 82 This vast
stretch of land included the province of Chuquiabo, or the highland region that surrounds
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modern-day La Paz. Pizarro divided the territory up based on the preexisting local
organization of land tenure. 83 For this reason, the grant also included the indigenous
populations of the yungas of La Paz that were subject to highland Pacajes and
Chuquiabo. As demonstrated in the previous chapter, this arrangement is reflective of
Inca territorial organization in the region.
Shortly after the conquest of Alto Peru, Francisco Pizarro reorganized and began
to partition his original encomienda grants so that he could found two new Spanish
towns: La Plata (modern Sucre) and Arequipa. While passing through the Charcas region
of southern highland Bolivia in 1538, some local inhabitants led Hernando and Gonzalo
Pizarro to the lucrative silver mines of Porco. When Francisco was informed of the
presence of these mines, he immediately began making plans for the foundation of La
Plata and Arequipa. La Plata, founded just northeast of Porco, would serve as the center
of mining operations in the region, while Arequipa, located near the coast of southwest
Peru, would serve as an important transshipment point, as all trade was routed through
the city of Lima on the Peruvian coast. In order to accommodate the vecinos that had
settled in these new towns, Pizarro repartitioned the indigenous populations that fell
within their respective jurisdictions. 84
Around this same time, the Spanish colonists were embroiled in a series of civil
wars that would continue to plague the colony well into the 1550s. In 1541, Francisco
Pizarro was assassinated in Lima by members of a competing faction. 85 By the time of
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Pizarro's murder, the Spanish Crown had already dispatched a royal emissary named
Cristobal Vaca de Castro to Peru in order to establish order in the colony. Pizarro's
followers rallied around Vaca de Castro upon his arrival, and, by 1542, they defeated the
competing faction to bring the civil war to an end. 86 With the colony in a relative state of
stability, Vaca de Castro assumed control of Pizarro's now vacant encomiendas. Pacajes
and Chuquiabo was partitioned and distributed to a number of different encomenderos.
Pacajes and Chuquiabo underwent another drastic renovation following the
suppression of yet another civil war under the administration of Pedro de La Gasca
(1547-1550). In 1544, Gonzalo Pizarro, angered by the imposition of royal authority in
Peru, organized a rebellion that came to a dramatic conclusion with the execution of the
colony's viceroy, Blasco Nunez Vela (1544-1546). 87 In response to the crisis, the
Spanish Crown dispatched the royal emissary Pedro de La Gasca to Peru in order to
restore the peace. With the suppression of the rebels in 1548, La Gasca ordered the
foundation of the city of La Paz over the indigenous settlement of Chuquiabo. The
establishment of La Paz served two primary purposes: to facilitate the management of the
viceroyalty through the creation of a new administrative district between the distant
settlements of Cuzco and La Plata, and to gain more direct access to the lucrative mineral
resources (particularly gold) that had been exploited in the region since pre-Hispanic
times. 88
Following the defeat of the rebels and the establishment of La Paz, La Gasca set
about redistributing the viceroyalty's encomiendas. The most lucrative holdings - those
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that belonged to the Pizarros - were seized and their values assessed. 89 In addition to
these holdings, the encomiendas that Pizarro had awarded to his supporters either
reverted to the Spanish Crown or were transferred to La Gasca's royalist allies. 90
Pacajes and Chuquiabo, having been in the hands of Pizarro's allies since its partitioning
under Vaca de Castro, were redistributed to a number of new encomenderos who had
taken up residence in the newly-established settlement of La Paz. This new arrangement
had a decisive impact on pre-Hispanic organization in the region. They yungas, once part
of an enormous encomienda grant that belonged to a vecino of Cuzco named Gabriel de
Rojas, were now subject to multiple encomenderos who resided in La Paz. 91 In order to
meet the needs of these new encomenderos, the yungas were divided into a series of
smaller grants, such as Chapis and Sonqo. As a result of this new arrangement, the
yungas were cut off from their pre-Hispanic highland ties with Cuzco.
Shortly after the suppression of the Gonzalo Pizarro revolt and the redistribution
of encomiendas, La Gasca organized a visita general of Peru. The purpose of the visita
was to gather information on the local populations and landscape of Peru in order to
appropriately set the first official tributes of the colony, called tasas. Prior to the La
Gasca visita, the colonists were generally free to exact as much tribute and labor as they
wanted from the people in their encomiendas. The tasa was essentially an attempt to
limit the tribute encomenderos could collect. According to colonial officials, however,
La Gasca did little to alter the tribute requirements that had been in place prior to 1548.
"La Gasca," explains Karen Spalding, "true to his main objective of restoring peace in the
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land, basically ratified the existing volume of goods and labor appropriated by the
encomenderos." It was not until later, under succeeding administrations, that tribute
requirements were altered in order to meet the needs of the colonists and/or indigenous
populations.92 Thus, the official recorded tasas set by La Gasca are not only reflective of
the earliest tribute demands of the first Spanish colonists, they are also reflective of the
tribute requirements that the Incas imposed on the native populations prior to the
European invasion. Although records of these early tasas are exceptionally rare, both the
Chapis and Sonqo visitas contain reproduced excerpts of La Gasca' s assessments.
Therefore, the visitas provide us with an extremely valuable opportunity to evaluate the
economic changes that took place in the yungas in the earliest decades of Spanish rule.
The first tasas of the repartimientos ofChapis and Sonqo were set in 1549-1550.
La Gasca appointed special commissions to oversee the tribute assessments throughout
the viceroyalty. The commission that oversaw the first assessments of the yungas of La
Paz was composed ofArchbishop Geronimo de Loaysa, the licentiate Hernando de
Santillan, and the Dominican friar Domingo de Santo Tomas. After collecting
information on the local populations and assessing the region's resources, the
commission set the tasa to include coca, cotton, agave fiber, honey, manioc, wax and
chickens ("aues de Castilla"). 93 Although the Spaniards introduced the chickens to the
region in an attempt to develop new sources of food, the remainder of the tribute is
reflective of pre-Hispanic tribute requirements in the region. It is unclear as to how long
the assessment of 1549-1550 remained in place; however, we do know that another visita
of the region was conducted under the administration of the Marques de Canete, Andres
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Hurtado de Mendoza (1556-1560). Although this visita is not mentioned in the Chapis
document, the Sonqo document indicates that a new assessment was made in 1557 and
that it required only coca. 94 At the time of the Chapis and Sonqo visitas of 1567-1570,
the tribute was assessed in coca only.
Chapis and Sonqo are just two examples of the sweeping overhaul of tribute
requirements that took place throughout Peru under the administration of the Marques de
Cafiete. This overhaul of tribute requirements coincided with what has been termed the
first "silver cycle" of Potosi (1545-1570). Following the Spanish discovery of the rich
silver deposits of the Cerro Rico in 1545, the Marques largely commuted all of the
myriad items of the La Gasca tasa to silver. Tribute requirements in such major coca
producing regions as the yungas, however, were converted to coca only. This is because
by the 1550s, coca had become an immensely valuable product that was easily converted
to silver. 95 The increased value and production of coca can logically be attributed to an
increased demand for the plant during this time period. Most scholars agree that the
increased demand for coca resulted from the rise of the mining industry and the
consumption of coca by the indigenous miners to allay the effects of high altitude and
fatigue. 96 Thus, the conversion of tribute requirements in the yungas from a variety of
items in 1549-1550 to just coca by 1557 was a direct result of the rise of the silver-rich
settlement of Potosi.
The first silver cycle of Potosi lasted for approximately twenty-five years, from
1545-1570. Although it is highly likely that native Andeans were mining ore in the same
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region prior to the Spanish invasion, the colonists did not become aware of the silver
deposits at Potosi until 1545. At the time of the Spanish discovery of the deposits, the
colonists were already busy exploiting the nearby mines of Porco. When news of the rich
deposits reached the Spaniards, scores of indigenous laborers were transferred from
Porco to Potosi. 97 The first mass rush to Potosi, however, took place in 1548-1549,
immediately following La Gasca's suppression of the Gonzalo Pizarro revolt. 98 Despite
its inhospitable environment at nearly 13,000 feet above sea level, both Spaniards and
native Andeans alike began flocking toward the silver-rich settlement. Colonists were
drawn by the prospect of striking it rich, while Andeans hoped to partake in the growing
market in order to meet their increasingly burdensome tribute requirements. By 1565 the
burgeoning colonial center boasted approximately seventy-nine thousand inhabitants,
making it the most populous city in Peru. 99
Within just twenty years of its foundation, Potosi emerged as the center of market
activity in the Peruvian colony. 100 Encomenderos sent the natives under their charge to
Potosi not just to mine the Cerro Rico, but also to exchange the goods that they produced
in their repartimientos for silver. Markets sprung up all around the base of the Cerro
Rico in order to meet the needs of the growing population. The Potosi marketplace
quickly developed into "a cacophony of negotiations in Spanish, Aymara, and Quechua; a
mosaic filled with the colors and patterns of foods, people, and clothing; a whirlwind of
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barter and exchange."101 In the early years of Potosi's establishment, the most popular
goods in the marketplace were such staples as bread, maize, flour, barley, eggs, and coca.
Although the market expanded and diversified in later years to include such luxury
products as silks, fruits, and a variety of wines, Brooke Larson explains that "Potosi's
greatest commercial power rested not with exotic luxury goods from Europe, but with its
capacity to attract the staples of life." 102 The staples, after· all, were what sustained the
indigenous laborers upon whose backs Potosi was built. In fact, it was only through the
sale of indigenous staples that the Spaniards could gain access to refined silver.
As Steve Stern has pointed out, "until the early 1570s, what was remarkable was
the dependence of European silver producers on conditions of work and technology
defined largely by Indians."103 While many Europeans technically owned Potosi's silver
mines, the ore could not be refined through the use of European methods. According to
Pedro de Cieza de Leon, "in this Potosi, although it has been tried by many people, they
have never had success with this [European method of smelting]. The resistance of the
ore seems to be the cause of this, or some other mystery, because great masters have tried
to extract [silver] with bellows, and their efforts have yielded nothing." 104 Thus, the
silver in Potosi had to be extracted through the use of indigenous methods, consequently
giving the Indians a significant amount of control over the production of refined silver.
Without skilled indigenous smelters, the Spaniards would not have been able to get their
hands on refined Potosi silver.
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Juan de Matienzo pointed out this fact in 1567, explaining that the only way that
the Spaniards could profit from the mines was through the exchange of indigenous
staples for silver in the market. If the Europeans could control the production of such
products as maize, cloth, and coca, they could in effect control the amount of silver
output in the mines. "The more Indians at Potosi and Porco," Matienzo reasoned, "the
more silver they will mine; as their numbers increase they will consume more coca and
more bread and wear more garments, and thus they will have to mine more silver from
the hills." 105 The sale of coca, Matienzo argued, was particularly beneficial for the
accumulation of silver. According to the sixteenth-century Spanish miner, Luis Capoche,
enormous amounts of coca were sold in the Plaza de Metal, located off the main square
of the city. Indigenous women lined the edges of the plaza with large baskets of coca,
busily exchanging the leaf for silver or for ore. 106 Coca sales comprised at least one
million pesos of silver per year, which accounted for approximately half of all market
purchases in the colony. 107 Indeed, asserted Matienzo, "it is certain that all, or the greater
part, of the silver that has gone from Peru to Spain has been from what the Indians have
given for this leaf." 108
Coca acquired such economic significance in the early colonial period that a
series of laws, known as the Ordenanzas de Coca, were passed in 1558 in an attempt to
regulate its production. The ordenanzas, issued during the administration of the Marques
de Cafiete (1556-1560), were the product of an intense colonial debate over the
105
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production and consumption of coca. One camp, largely composed of missionaries, was
highly troubled by the use of the leaf in indigenous Andean rituals and the reportedly
brutal exploitation of indigenous workers in the coca fields. When the First Council of
Lima condemned the consumption and commercialization of the "satanic" plant in 1552,
this camp urged government officials to restrict coca production, arguing that it
encouraged paganism and was therefore a major obstruction to the crown's missionary
objectives. Most government officials, however, were not moved to the prohibitionists'
cause. It was clear from early on that both colonists and the government alike could reap
enormous profits from the coca trade. After much debate, the Marques de Cafiete sided
with the economic interests of the colony and the crown and allowed coca cultivation to
continue. In attempt to bring the debate to rest, he issued the ordenanzas de coca, a series
of over forty laws intended to improve the working conditions of the indigenous laborers
in the coca fields and to prevent overproduction of the leaf. 109 While the ordenanzas are
generally representative of the magnitude of economic considerations in the shaping of
colonial Peru, they are especially indicative of the fundamental importance of coca to the
colonial economy.
The promulgation of the ordenanzas and the rapid development of the Potosi
market coincided with the conversion of tribute in the yungas of La Paz from a variety of
items to just coca. The encomenderos of La Paz undoubtedly intended to reap enormous
profits from the sale of the valuable crop that grew in such abundance in their
repartimientos. Colonial officials under the administration of the Marques de Cafiete
were happy to authorize these new tribute assessments. After all, greater profits for the
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encomenderos meant greater profits for the Spanish Crown through the royal taxes that
the colonists were obliged to pay on the sale of a commodity like coca. As tribute
requirements converted to coca, the encomenderos began to develop business networks
that would allow them to transport their product from the yungas to Potosi in a more
efficient manner. An analysis of these business networks will help us to establish the
economic connection between the yungas and Potosi, and, in turn, to evaluate the impact
of European mercantile ambitions on the pre-Hispanic Andean vertical economy in the
reg10n.
A number of scholars have undertaken the enormous task of reconstructing the
intricate business networks of early colonial Peru. 110 Rafael Varon Gabai, for example,
has examined the colonial business network that was established by the Pizarro brothers.
Shortly after the defeat of the Inca state in 1532, the Pizarros established the most
powerful of the early entrepreneurial companies in Peru through the creation of a vast
network of economic and political partnerships. The coca trade was a particularly
lucrative business for the Pizarros after the discovery of the silver deposits at Potosi in
1545. Through a web of agents and merchants in Cuzco, La Plata, and Potosi, the
Pizarros were able to increase the production of the leaf in the coca-producing valleys of
their encomiendas and transport it to the emerging market in Potosi where it was traded
for silver. 111 In fact, Varon Gabai found that coca accounted for nearly two-thirds of
Hernando Pizarro's tribute income between 1549 and 1552 (19,215 out of 32,589
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_pesos). 112 Although Spanish colonists like the Pizarros reaped the majority of the
benefits of these business connections, it was largely the native Andeans who were
responsible for the circulation of goods within Peru.
The complex transport system by which goods were circulated among such major
colonial centers as La Paz and Potosi was known as the trajin. The trajin served as the
fundamental connection between the encomenderos throughout the viceroyalty and the
silver in Potosi. It essentially consisted of hundreds of llamas that were tethered together
and led caravan-style over major transportation routes throughout the Andes in order to
collect goods and deliver them to the lucrative Potosi market. Upon collecting the tribute
from the natives under his charge, an encomendero would hire out the services of a
caravan to transport the goods from the town of his residence, such as La Paz, to
Potosi.113 In return for their labor, the encomenderos provided the indigenous transport
workers, known as trajinantes, with products to sustain them on the journey, such as
food, drink, and clothing. The backers of the trajin, usually Spaniards, had contacts with
merchants in Potosi. Once the goods arrived in Potosi, they were delivered to the
merchant who then exchanged them for silver in the city's market. The silver was then
transported back to the encomendero, minus the charges incurred from the head of the
. , and th e merehant 114
traJm
.
Luis Miguel Glave has made perhaps the most significant contribution to our
understanding of the trajin and its role in the development of the colonial economy. 115
112
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Following Carlos Sempat Assadourian's emphasis on the primacy of the internal
economy in the shaping of colonial society, Glave has shown how the trajin served as the
fundamental medium through which the disparate regions of the viceroyalty became
commercially connected and economically restructured to meet the needs of Potosi. As
Assadourian has forcefully argued, the rapid growth of capitalist ventures that
characterized the internal market had a far greater impact on the development of colonial
society than did the international market. 116 Of critical importance to his interpretation of
the internal market are the concepts of "economic spaces" and "growth poles."117
Economic spaces are regions that are strategically organized to produce vast quantities of
specialized commodities in order to support the growth poles, or centers of market
demand. As Glave has demonstrated, the trajin served as the link between the economic
spaces and their growth poles, thus making possible the development of the colonial
economy. 118
The yungas of La Paz, like many regions throughout the viceroyalty of Peru, had
a direct economic connection with Potosi through the trajin and the business networks
that orchestrated them. According to a legal document dating from 1562 to 1565, the
repartimiento of Sonqo was closely linked economically to the Potosi market.' 19 As
discussed above, Sonqo's tasa had already been converted to coca by 1557 under the
administration of the Marques de Cafiete. By 1562, the people of Sonqo were paying

116

Carlos Sempat Assadourian, El sistema de la economfa colonial: mercado inferno, regiones, y espacio
economico (Lima: lnstituto de Estudios Peruanos, 1982); Carlos Sempat Assadourian, "La producci6n de la
mercancia dinero en la formaci6n del mercado interno colonial," in Ensayos sabre el desarrollo economico
de Mexico y America Latina (Mexico: Fondo de Cultura Econ6mica, 1979) 223-292.
117
Assadourian, El sistema de la economia colonial.
118
Glave, "La producci6n de los trajines."
119
ANB EP 7, legajo 9 (Sucre: Archivo Nacional de Bolivia).

40
their encomendero, Garcia de Alvarado, 1000 cestos 120 of coca per mita (or 3000 cestos
annually). Upon its collection each mita, the coca was divided up in the following
manner: one hundred cestos were used to pay the tithe; one cesto was used to pay the
primicia 121; one cesto was for the Indians who guarded Alvarado's livestock (ganado);
and, finally, two cestos were provided for the trajinantes who transported the remainder
of the coca to Potosi. 122 The use of coca to pay everything from the tithe to the
trajinantes is indicative of the monetary value of the leaf during this period. As Ruggiero
Romano and Genevieve Tranchard have noted in their own study of this same document,
although some of the coca remained in the market of La Paz (23. 78%), the vast majority
of it was shipped to two specialized merchants in Potosi with whom Alvarado had
business connections (76.21%). 123 Thus, this document confirms our premise that the
conversion of the tasa from a variety of items in 1548 to just coca by 1557 was geared
toward the developing market in Potosi.
Spanish colonists such as Garcia de Alvarado were not the only ones to benefit
from the exploitation of coca in the yungas of La Paz. As a number of scholars have
noted in the past, many Native Andeans, particularly the curacas, adapted to the new
economic conditions with surprising alacrity. 124 They saw the decline of the Inca state
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and the gradual introduction of the market system as a means by which to gain greater
prestige and autonomy in the new colonial society. The curacas, as the ayllu leaders and
the critical link between the encomenderos and the indigenous masses, were in a
particularly advantageous position to further their own interests, or those of their
.
.
125
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commumty.
One of the most readily apparent indications that the curacas of the yungas were
benefiting from the coca trade was in their insistence that they had been paying their
tribute in coca, and only coca, "since the time of the Inca." 126 This assertion, as we
know, simply cannot be true. According to the La Gasca tasa of 1548-1549, the people
of the yungas paid their tribute in coca, cotton, agave fiber, honey, manioc, and wax.
This tasa was based on the tribute requirements established by the previous
encomenderos, which was based on the requirements imposed by the Inca. It is clear
from the visitas, however, that by 1567-1568, the people of the yungas were only
interested in producing coca. This situation may have been the result of two factors.
First of all, it is possible that by 1567 the yungas had become so thoroughly reorganized
to meet the economic needs of Potosi that the people quite literally had no other resources
at their disposal except for coca. One curaca of Chapis, for example, explained that
"from the time of the Inca, [his people] have always been assessed in coca ...because
there is nothing else that they would be able to pay." 127 Indeed, all of the curacas from
both repartimientos made nearly identical claims in requesting that their tribute
assessments remain in coca only. A second reason that the curacas may have wished to
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focus their productive capabilities on coca, which may have worked in conjunction with
the first reason, is that they recognized the value of coca and intended to capitalize upon
its profitability in the marketplace. For example, a number of witnesses from Sonqo
divulged to colonial authorities that after the curacas of the repartimiento paid their tasa,
"there was still more than 1000 cestos of coca leftover with which they made and bought
clothing and food." 128 In fact, with their leftover coca, they purportedly were able to buy
such "superfluous things as feathers and macaws ...and other things for which they have
no need ...." 129 Thus, it is apparent in at least some instances that while the yungas were
being transformed to meet the economic needs of Potosi, the curacas began to adapt to
the emerging market economy and to take advantage of the valuable resources at their
disposal.
Not all of the indigenous inhabitants of the yungas fared as well as some of the
curacas, however. Native depopulation and the nascent market economy had a
significant, and often an adverse, impact on the people and the relationships that defined
their social and economic intercourse. Both the Chapis and Sonqo visitas indicate that by
1567, the highland-lowland connection that had served as the basis of the pre-Hispanic
socioeconomic system had started to deteriorate. As we know, the people of the yungas
had once depended on the vertical economy to acquire the goods that they could not
produce in the lowlands. By 1567, however, they were forced to sell a portion of their
coca crop in order to attain these same goods. One curaca of Sonqo, for example,
explained that his people "had to use the coca that they picked to buy many basic
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necessities, such as clothing, meat, salt, crockery, and other things that they can't do
without." I30 Another curaca of the repartimiento complained of the same situation,
adding that they were forced to buy these necessities "at very excessive prices." 131
The problem of having to acquire many of their basic necessities through the
market was compounded by the fact that many people of the yungas had trouble
producing enough coca to meet their basic tribute requirements. If they could not
produce enough coca for their encomenderos, they certainly could not produce enough
coca to purchase other commodities in the market. Many people dealt with this dilemma
by going to look for coca in other towns or repartimientos in the region. I32 The people of
Sonqo, in fact, reported having gone to Chaupi (Chapis) to ask the people if they would
lend them coca to help them pay their tasa. I33 Ironically, witnesses from both Sonqo and
Chapis explained that they sometimes had to trade such basic necessities as clothing and
tools for coca in order to meet their tribute requirements. 134 Thus, by the 1560s, most of
the people of the yungas were seemingly caught to some degree in the precarious
economic dilemma of meeting their tribute requirements while still having enough coca
leftover to purchase the staples of life.
The inhabitants of the yungas contended with their escalating poverty in a number
of different ways. One method, reported Spanish lawyer and administrator Polo de
Ondegardo in 1561, was to deceive royal inspectors in order to get their repartimiento' s
tasa reduced. After complaining to authorities that they could not meet their tribute
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requirements, curacas would hide potential tributaries and attempt to keep royal
inspectors away from outlying fields. 135 As a result, the visitadores would think that the
repartimiento had too small a population and too limited resources to effectively meet
their tasas. Evidence from both the Chapis and Sonqo visitas suggests that the people of
the yungas attempted to ease their tribute burden through this technique. In Chapis, for
example, the curacas of Yquirongo and Chaurina brought a complaint before the
Audiencia of La Plata regarding their tribute assessments. They argued that they were
fundamentally unable to meet their tribute obligations due to the decimated population
and the poor quality of agricultural land in the region. What the curacas failed to do,
however, was to inform the audiencia that there were two other towns in addition to their
own that comprised the repartimiento of Chapis. Thus, the other two towns, Lasa and
Yrupana, were not included in the original visita. This posed a problem for a proper
tribute assessment because the entire repartimiento of Chapis was subject to the head
curaca of Lasa and was divided up between six encomenderos in La Paz.136 Lasa, it
should be noted, as the head town, was by far the largest and most prosperous of the
towns in the repartimiento. Its population was greater than that of the three other towns
combined, and it boasted two times more tributaries than the rest of Chapis.137 Moreover,
as one of the visitadores later noted, "The town of Lassa is one of the best and healthiest
of the yungas, the Indians there are of good age ...and they have a great quantity of fields
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and good land."138 Based upon this assessment, it is reasonable to conclude that the
curacas of Chapis had requested a visita in hopes of leaving the relatively prosperous
town of Lasa out of the equation. Despite their efforts, the uninspected towns of Chapis
eventually came to the visitadores' attention. Upon reporting the problem to the
audiencia, the visitadores were ordered to inspect the towns of Lasa and Yrupana in order
to correctly reassess the tribute of the repartimiento of Chapis.139
The curacas of Sonqo also attempted to ease their tribute burdens by hiding
outlying towns and fields from colonial officials. Just like in Chapis, the curacas of
Sonqo appealed to the Audiencia of La Plata to reduce their tasa to a more manageable
level. After inspecting what they were led to believe was the entire repartimiento of
Sonqo, the visitadores reduced the repartimiento's tasa from 1700 cestos of coca per year
to 1200 cestos of coca per year. 140 Outraged, the encomendero of Sonqo, Garcia de
Alvarado, demanded that the audiencia order another visita of the repartimiento. 141 The
visitadores, he argued, "failed to inspect many of the towns that are subject to Sonqo,
Challana, and Chacapa ... [and] the Indians have many more fields than those that they
have declared." 142 The audiencia granted Alvarado's request, prompting another visita of
Sonqo in 1569-1570. In the end, the second visita confirmed Alvarado's assertions, and
Sonqo's tasa was restored to its previous level of 1700 cestos of coca per year.143
Another means by which the inhabitants of the yungas dealt with their escalating
poverty was by simply leaving their communities to earn their tribute elsewhere. As
138
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Steve Stern has argued, "colonial society offered new possibilities to dissatisfied
individuals willing to abandon or loosen their ties with ayllu society." 144 For example,
Peter Bakewell has demonstrated that mining in Potosi in the early seventeenth century
was only partly based on the use of forced labor. 145 Of equal, and sometimes greater,
importance to the city's economy was contractual wage labor. After their term of
obligatory state service in the mines was completed, some native Andeans chose to stay
in Potosi to work for wages instead of returning to their home communities.146 There
were a number of advantages for Andeans who chose to give up their community
affiliations and become voluntary wage workers. Because they were skilled workers,
they were treated better and received wages that were two or three times higher than
those received by the forced laborers.147 Furthermore, this was a way by which they
could free themselves from the excessive demands of community curacas and
encomenderos. 148 Although this method of dealing with the colonial situation was far
less common in the sixteenth than in the seventeenth century, it is evident from the
Chapis visita that at least some of the yungas inhabitants had started to consider this
option by 1567. As the curaca of Chaurina reported to the visitadores, "about two or
three years ago two Indians fled from this town...and have not returned to this
repartimiento." 149 Although these men did not go to work in Potosi, it is clear that
circumstances in Chapis, most likely of an economic nature, led them to cut ties with
their community.
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The development of the commercial economy in Peru had a significant impact on
the pre-Hispanic socioeconomic system that served as the basis of indigenous Andean
society. Although the Spaniards initially chose to maintain the preexisting
socioeconomic structure in the earliest years of the conquest for practical reasons, the
system gradually began to deteriorate under the pressures of market demand. As new
colonial centers such as La Paz and Potosi began to grow· and develop, production zones
throughout the Andes were reorganized in order to supply the increasingly lucrative
markets. Following the discovery of silver at Potosi in 1545, production in the yungas of
La Paz became focused on coca in order to meet the needs of the indigenous laborers in
the mining center. Thus, coca, once an indigenous ceremonial crop of great spiritual
significance, had been transformed into a commodity of mass production to be bought
and sold in the colonial market centers.
The development of the market economy and the transformation of the yungas
into a zone exclusively designed to produce coca had far-reaching consequences for the
region's inhabitants. As new administrative districts were indiscriminately stamped onto
the land and encomenderos focused their tribute needs on the coca market, the far
reaching social and ethnic ties that defined indigenous Andean society were severed. The
people of the yungas were cut off from supplies that they had once acquired through the
complex web of the vertical economy, essentially forcing communities to participate to
some degree in the burgeoning market system. Some people, seeking to escape the
demands of their encomenderos, chose to flee their communities in hopes of living a
better life as a wage laborer. Thus, within just thirty years of the Spanish invasion, the
vertical archipelago that held pre-Hispanic society together began to deteriorate as
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European mercantilism took root and redefined the meaning of economic relationships in
Peru.
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CHAPTER4
CONCLUSION

As the decade of the 1560s drew to a close, there _was a renewed urgency for Peru
to produce more silver. Production in Potosi had started to wane as the rich surface
deposits became exhausted and indigenous smelting techniques proved inefficient at
refining low grade ore. By the early 1570s, silver output in Potosi had dropped to
approximately one-third of the production level that had been achieved in 1550. 150
Meanwhile, the Spanish Crown, which was developing an increasing need for the silver
shipments from its American colonies, was becoming ever more invested in costly
European wars. In the footsteps of his father, Charles V (1516-1556), Philip II (15561598) continued to borrow against expected silver shipments from America in order to
fund his wars against France and the Turks. As these shipments began arriving in
progressively smaller quantities, one of the crown's most pressing concerns became how
to increase the flow of American treasure to Spain. The only logical solution to this
dilemma seemed to be the imposition of greater administrative control over the colonial
mining industry. 151 In Peru, this critical undertaking was assigned to the newly-appointed
viceroy, Francisco de Toledo (1569-1581).
One of the primary means by which Toledo attempted to increase state revenue
was through the institution of the mita, or labor draft. Although the mita had both pre-
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Hispanic and colonial precedents, it took legal form as a state-sponsored institution under
Toledo's administration. Under the mita, a fixed proportion of the indigenous adult male
population between the ages of eighteen and fifty was required to move to Potosi to work
in the mines for a one-year period. Once their term of service was up, they were allowed
to return to their communities, and a group of newly drafted men were summoned to take
their places. 152 Mita labor was drawn from most of the communities from Cuzco to
Potosi. Through the mita, Toledo was able to exercise more state control over the mining
industry and to secure a regular supply of cheap indigenous laborers to Potosi.
The mita worked in conjunction with the development of amalgamation
technology to dramatically boost silver production through the remainder of the sixteenth
and well into the seventeenth century. Mercury was mined at Huancavelica (located in
central Peru), and Toledo expropriated the mines from their owners in order to organize
the state administration of mercury production. He also developed amalgamation
processing at Potosi in order to contend with the increasingly problematic issue of
deteriorating ore quality. As mercury processing became more commonplace in Potosi
and the mita formally began to take shape, silver production in Peru skyrocketed beyond
all previous levels. Within ten years, from 1575 to 1585, silver production in Potosi more
than quadrupled. 153 In 1592, at the peak of its output, the city produced over two hundred
metric tons of silver. 154 Potosi's second silver cycle was well underway.
The increased number of workers at Potosi meant, of course, an increased market
demand for indigenous staples. Market activity began to pick up pace as Spaniards and
native Andeans alike sought to capitalize upon the growing profitability of such staples as
152
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maize, peppers, quinoa, cloth, and coca. As Toledo himself commented in 1572, "The
major wealth of this country is to have Indians with whom to carry on business." 155 In
the last quarter of the sixteenth century, coca production and consumption soared beyond
its previous levels in order to meet the increasing demands of the Potosi market. 156 As
historian Alvaro Jara has noted of the latter quarter of the sixteenth century,
the growth in the extension of lands dedicated to coca cultivation and the
expansion of its consumption ... seems to reflect the almost vertical climb of
silver production. Probably, if one constructed a curve of coca production ... it
would parallel that of silver, since it becomes a factor of production, just as
mercury is for the amalgamation process. 157
Coca production, then, was intimately linked to silver production in the late sixteenth
century and, in turn, to the increased flow of royal revenue across the Atlantic.
The demand for greater royal profits in the form of American silver in the late
sixteenth century further distorted and fragmented the socioeconomic basis of indigenous
Andean society. Under the objective of exploiting Potosi's mines in a more efficient
manner, the mita forcibly relocated indigenous groups from all across the southern
Andes. After their period of service in Potosi was completed, many individuals chose
not to return to their home communities in favor of working as a voluntary wage laborer.
Others, hoping to avoid the labor draft, merely migrated to other regions of the Andes
where they would not be liable for mita service. The transformation of coca production
in the yungas of La Paz and its impact on the region's populations during this period is
beyond the scope of this study. However, given the enormous impact of the mita on the
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southern Andes in general and the increased market demand for coca in Potosi, we can
reasonably speculate that the socioeconomic transformation in the yungas by the end of
the sixteenth century was massive. Although the coca market eventually began to shrink
with the downturn in silver production by the mid-seventeenth century, one hundred
years of colonization had already taken its toll on the indigenous socioeconomic system.
The social and ethnic ties that had once bound Andean society together had been
irreparably severed and eventually replaced by European patterns of economic activity.
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APPENDIX A
MAP OF AREA DISCUSSED IN THIS STUDY
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Since I have located the towns of the yungas on modem maps, their locations here may
not be precisely the same as their locations in the sixteenth century. Two towns from the
repartimiento of Chapis (Chaurina and Yquirongo) could not be located on modem maps,
and are therefore not represented above (map has been redrawn based on Bakewell, 27).
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APPENDIXB
TRANSCRIPTION OF AGI JUSTICIA 1064, NUMERO 7, RAMO 1:
CHAPIS VISITA
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Document Contents

ff. 25-26.
En la ciudad de La Paz, 7 enero 1577
Los testigos de la visita y la tasa fueron presentados ante el sefior Sancho de Paz,
alcalde ordinario, por mandado de su magestad se hizo de los indios que se
encomendaron al capitan Juan Remon.
ff. 26-26v. El requirimiento por Diego Dabila de Cangas para notificar Juan Remon y
Juan Rodriguez, 5 agosto 1577.
ff. 26v.-29. Provision Real - La Audiencia de La Plata mando a Diego Dabila de
Cangas llevar una visita de Yquirongo y Chaurina (repartimiento de Chapis)
de las encomiendas de Juan Remon y Juan Rodriguez, 27 junio 1567.
f. 29.

Mandamiento por Diego Dabila de Cangas notificar a Juan Rodriguez y Juan
Remon para que nombren otra visitador con Diego Dabila de Cangas

ff. 29 v.-33. Presentacion de la tasa original por Juan Remon y Juan Rodriguez, 8 agosto
1567.
- Tasa de! repartimiento de Chapis, 29 diciembre 1549 (por mandado de Pedro
de la Gasca)
ff. 33-62v . Autos de la visita de Yquirongo y Chaurina (repartimiento de Chapis), 17-29
agosto 1567.
- Visita de Yquirongo, 17-24 agosto 1567, ff. 33-51.
- Padron en Yquirongo, 23 agosto 1567, ff. 36v-42v.
- Informacion en Yquirongo, 23-24 agosto 1567, ff. 43-49.
- Visita de Chaurina, 27-29 agosto 1567, ff. 51-62v.
- Padron en Chaurina, 27 agosto 1567, ff. 53-57v.
- Informacion en Chaurina, ff. 57v-62v.
ff. 62v-63v . Autos de la retasacion de Yquirongo y Chaurina (repartimiento de Chapis)
por mandado de Diego Dabila de Cangas y Martin de Arebalo.
- Retasa de Yquirongo y Chaurina, (Chaurina?),(29 agosto 1567?), ff. 63-63v.
ff. 63v-64. Peticion de Diego Dabila de Cangas y Martin de Arebalo [Hay dos pueblos
de! repartimiento de Chapis que no visitaron durante la visita (Lasa e Yrupana)
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porque la provision real (de) 27 junio 1567) no Jes mando visitarlos. Piden
terminar la visita del repartimiento de Chapis], La Paz, 22 septiembre 1567.
ff. 64-66. La Segunda Provision Real - La Audiencia de La Plata mando a Diego Dabila
de Cangas y Martin de Arebalo llevar una visita de Lasa e Yrupana (del
repartimiento de Chapis), La Plata, 22 octubre 1568.
ff. 66-100v . Autos de la visita de Lasa e Yrupana (repartimiento de Chapis), 20 enero
febrero, 1568.
- Visita de Lasa, 20-30 enero 1568, ff. 66-93v.
- Padron en Lasa, 23 enero 1568, ff. 69-92.
- Informacion en Lasa, ff. 92-93v.
- Visita de Yrupana, 31 enero-3 febrero 1568, ff. 93v-100v.
- Padron en Yrupana, 1 febrero 1568, ff. 94v-98v.
- Informacion en Yrupana, 2-3 febrero 1568, ff. 98v-100.
ff. I 00v-102 . Autos de la retasacion de Lasa e Yrupana (repartimiento de Chapis) por
mandado de Diego Dabila de Cangas y Martin de Arebalo.
- Retasa de Lasa e Yrupana, La Paz, 3 febrero 1568, ff. 101v-102.
ff. 102-103v. La retasacion de los Chapis.
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Document Transcription
If. 251

En la 9ibdad de nuestra senora de La Paz en siete de
enero de mill y quinientos y setenta y siete anos
ante el senor Sancho de Paz, alcalde ordinario, lo
presento Fran[<;is]co de Andia. Testigos Fran9isco
de Pliego e Diego Descobar.
Testimonio
para que
conste de la
visita y tasa
que por
m[anda]do de
su magestad
se hizo de los
yndios que se
encomendaron
al cap[i]tan
Juan Remon

Muy mag[nifi]co senor. El capitan Juan Remon,
vez[in]o desta 9ibdad. Digo que a mi derecho e
justi9ia conbiene se me de vno o dos testimonios
o los demas que pidiere y fueren nesesarios a mi
derecho en publica forma y en manera que haga ffee
en manera que haga ffee de la visita que hizieron
Diego Dabila de Cangas y Martin de Arebalo,
visitadores nombrados por su magestad de los
pueblos yungas Chapis con todos los demas pueblos
a ellos subxetos de mi encomienda y de los demas
vez[in]os desta 9ibdad, para los presenter ante
quien y do[nde] a mi derecho convenga y vaia en
el dicho testimonio y en cada vno dellos por cabe9a
el requerimiento que le hizo el dicho Diego Dabila
de Cangas ansi y a los demas vez[in]os como yba en
cumplimiento de la dicha rreal prouision a hazer la
dicha visita y luego la prouision primera de su
magestad que se libro en la su rreal audien9ia de La
Plata y el testimonio de la tassa primera que yo
tenia questa presentado que se me dio por Fray
Geronimo de Loaysa, ar9obispo de Los Reyes de
buena memoria, If. 25vl del li9en9iado Her[nan]do
de Santillan, oydor por su magestad, y luego
su9esivamente la dicha visita que hizieron los
dichos visitadores con el pare9er que dieron y luego
la segunda provision de su magestad para que
acabesen los dichos visitadores de visitar y dar su
pare9er en ello y en todos los demas pueblos yungas
que quedauan por visitar y luego suse<;ibamente la
dicha segunda visita que hizieron los dichos
visitadores con el pare9er que dieron y asi mesmo la
tassa y aproua9ion y confirma9ion por los senores
presidente y oidores en que mandan pagar a los
dichos yn[di]os yungas la tassa en ella contenida
firmada de los dichos senores presidente y oidores,
y de su secretario Tristan Sanches, todo a la letra en
publica forma todos los quales dichos rrecaudos
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estan originales. Ante Alonso de Villasscusa,
escribano publico desta c;: ibdad.
A vuestra merced pido ansi le prouea y m[an]de
pues es justic;:ia y a derecho conforme que yo estoy
presto de le pagar sus derechos los que justamente
se le devieren conforme al aranzel rreal
ynterponiendo en ellos y en cada vno dellos su
autoridad y decreto judic;: ial para que hagan ffee en
juic;: io y fuera del, y pido justic;:ia para lo qual etc.
Juan Remon.
If. 26/

E ansi presentado el dicho sefior alcalde mando a
mi, el presente escribano, saque todo lo que pide e
como lo pide en lo qual dixo que ynterponia e
interpuso su decreto judic;: ial tanto quanto puede y
con derecho deue e lo firmo. Testigos los dichos.
Sancho de Paz. Ante mi, Alonso de Villascusa,
escribano publico.

Requerim[ien]to En c;: inco de agosto de mill y qui[nient]os y sesenta
y siete a[fi]os el dicho s[efioJr Diego Dabila de
Cangas presento este rrequerimiento e prouision y
pidio se notifique a los en ella contenidos. Sefior
escribano que presente estais dadme por fee y
testimonio en manera que haga ffee a mi, Diego
Dabila de Cangas, persona por su magestad
nombrado para visitar los yndios Chupis de
Yquirongo y Chaurina y los demas questan
encomendados en los sefiores capitan Juan Remon y
Juan Rodriguez e otros vezinos desta c;: ibdad por
parte de los dichos yndios en como bien saben o
deuen saber como su mag[esta]d a dado su
prouision para que los dichos yn[di]os sean
visitados y a mi nombra de parte de los dichos
yn[di]os y manda que sus merc;: edes por su parte
nombren otra persona de confianc;: a que vaia comigo
de su parte [para] hazer la dicha visita la qual dicha
prouision yo obedesco y estoi presto de la guardar y
cumplir como en ella se me manda y luego salir
desta c;: ibdad para yr. Ac;: i es que Jes pido y
rrequiero a los dichos sefiores capitan /f. 26v/ Juan
Remon y Juan Rodrigues que luego nombren y
junten comigo la tal persona que de su parte vaia a
hazer la ta! visita con aperc;: ibimiento que no lo
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nombrando yo yre a uisitar los dichos yn[di]os y
cumplire lo que su mag[estad] manda y pido a los
presentes dello me sean testigos. Diego Dabila de
Cangas.
No[tificayion]
A[lonso]
Viascussa
escnvano

En este dia le notifique lo susodicho al sefior capitan
Juan Remon alcalde en su persona el qua! dixo que lo
oye. Testigos Pe[d]ro Martin Ramirez e Juan del
Pedrosso. Ante mi, Alonso de Villascusa, escribano
publico.

No[tificayion]

En este dia e mes y afio susodicho notifique el dicho
rrequirimiento al dicho Juan Rodriguez en su
persona. Testigos los dichos. Ante mi, Alonso de
Villascusa, escribano publico.
Don Felipe por la grayia de dios rrei de Castilla, de
Leon, de Aragon, de las dos Sisilias, de Jerrusalen,
de Nabarra, de Granada, de Toledo, de Valenyia, de
Galiyia, de Mallorca, de Sevilla, de <;:erdena, de
Cordoba, de Coryega, de Muryia, de Jaen, de los
Algarues, de Algeyira, de Gibraltar, de las yslas de
Canaria, de las yndias y yslas y tierra firme, del mar
Oyeano, conde de Flandes e de Tirol, etc. A bos el
nuestro correg[i]dor de la yibdad de nuestra sefiora
de La Paz e a bos Diego Dabila de Cangas que en
ella rresidis y a cada vno de bos. Salud y gracia.
<;:epades que If. 27/ Don Diego cayique de Chaurina
que Don Gonyalo cayique de Yquirongo de la
encomienda del capitan Juan Remon e y [tachado]
Juan Rodriguez vez[in]os desa yibdad por vna
petiyion que presentaron en la nuestra corte y
chanr;illeria rreal ante! presidente y oidores de la
dicha nuestra audienyia por nuestro man[da]do
rreside en la yibdad de La Plata de los nuestros
rreynos del Piru nos hizieron relayion diziendo que
los yn[di]os que tenian eran yungas pocos y probes
[asi: pobres] y estauan en la tierra mas enferma desa
prouinyia y estauan tassados en ecsesibos tributos y
muchos mas de los que podian dar porque dauan al
prededuzientos yestos de coca e sebo e gallinas y
miel y lana y otras cossas todo lo qua! no podian
cumplir y queja mas avian sido rretasados y eran
molestados por los dichos sus encomenderos al
cumplimiento de la dicha tassa y nos suplicaron y
pidieron por meryed por si y en nombre de sus
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yn[di]os mandamos nombrar vna persona de
confian9a que visitase sus pueblos de su[s] partes
que los dichos sus encomederos nombrasen otra
persona se suprese la posibilidad de sus yndios y lo
que podian dar y que lo que /f. 27v/ pudiesen dar
ffuesen tassados o como la nuestra mer9ed ffuese lo
qua] visto por los dichos nuestro presidente e
oydores ffue acordado que debiamos mandar dar
esta nuestra carta para bos en la dicha rrazon e nos
touimos lo por bien por la qual mandamos a bos el
dicho nuestro correg[i]d[o]r que luego que con esta
nuestra carta ffueredes rrequerido hagais notificar a
los dichos capitan Juan Remon y Juan Rodriguez
encomenderos de los dichos yn[di]os que dentro de
ter9ero dia nombre vna persona de confian9a de su
parte para hazer la dicha visita de los dichos
pueblos y en defeto de nombrarla dentro de] dicho
termino la nombrareis bos de su parte la qual que
ansi ellos o bos de no nombrar nombrarais
juntamente con el dicho Diego Dabila de Cangas
que nombramos por parte de los dichos ca9iques
yran al dicho rrepartimiento e pueblos de] y llegado
que sean a el que diran vna misa de sole[m]ne de]
espiritu santo que alumbren sus entendimientos e
Jes de gra9ia para quejusta y derechamente hagan la
dicha visita e despues de oydajuraran ante el
sa9erdote que la vuiere dicho que bien y fielmente
sin odio ni afi9ion ninguna /f. 28/ haran la dicha
visita y luego aduirtiran a los ca9iques prinr;:ipales
de los dichos pueblos que no escondan los yn[di]os
que tienen ny los manden y la otra parte ny
deshagan buhios sopena que seran priuados del
sefiorio e luego os ynformareis que par9ialidades y
aillos de yndios ay en cada vn pueblo y como se
llama cada pueblo y quantos yn[di]os tienen cada
par9ialidad y haran padron de todos los yndios que
tienen los dichos pueblos e de que edades son e los
que dellos son tributarios e de la posibilidad que los
yn[di]os tienen e que coca benefir;:ian e dan de tassa
y cuias en las chacaras donde biben lo qua] todo
beran los dichos visitadores y daran sobre ello su
parer;:er y lo enbiaran a la dicha nuestra audienr;:ia
ante los dichos nuestro presidente y oidores della
para que por ellos visto se prouea lo que mas
conuenga a nuestro serui9io y al bien y
conserua9ion de los naturales e mandamos a

62
qualesquier personas de qualquier estado y
condic;:ion que sean ansi espafioles como cac;: iques e
yndios de quien los dichos visitadores entendieren
ser ynformado c;:erca de lo que dicho es If. 28vl
parescan antes los e digan sus dichos y
despusic;:iones a los plazos e a solas penas que de
nuestra parte !es pusieren las quales nos por la
presente !es ponemos y auemos por puesto y por
condenados en ellas lo contrario haziendo que para
hazer la dicha visita e para lo della anexo e
dependiente damos a los dichos visitadores poder e
comision en forma con sus ynsidenc;:ias e
dependen c;:ias y mandamos que el dicho Diego
Dabila de Cangas y la persona que por parte de los
dichos encomenderos o de bos el dicho nuestro
corregidor se nombrare para la dicha visita se
ocupen en ella y en yda e buelta a esa c;: ibdad
quarenta dias y que ayan y lleuen de salario cada
vno dellos por cada vn dia seys p[es]os de plata
ensayada e marcada a costa de las dichas partes y
los dichos cac;: iques e yn[di]os paguen al dicho
Diego Dauila de Cangas que va por su parte a hazer
la dicha visita.
Dada

Dada en La Plata a veinte y siete dias de! mes [entre
renglones] dejunio de mill y qui[nient]os y sesenta
y siete a[fi]os, el lie;:[enc;:ia]do P[edr]o Ramirez, el
lic;:enc;: iado Matienc;:o, el lic;:enc;: iado Antonio Lopez
de Jaro, el lic;:enc;:iado Recalde. Yo, Tristan Sanches,
escribano de camara de su catolica Magestad, la fize
escribir por su mandado If. 291 con acuerdo de su
presidente y oidores rregistrada. Lazaro de Aguila,
chanc;:iller. P[edr]o de <;:euallos.
En la c;: ibdad de nuestra senora de La Paz en seis
dias de! mes de agosto de mill y quinientos y
sesenta y siete a[fi]os, ante el sefior Diego Dabila de
Cangas, presentaron esta prouision rreal Don
Gonc;:alo susodicho e pidio obedec;: imi[en]to e
cumplimiento dello yjustic;:ia testigos el lic;:enc;:iado
Samomese y el bachiller Alonso Lopez benefic;:iado
desta dicha c;:ibdad y por ante mi Alonso de
Villascussa escribano publico desta dicha c;: ibdad
testigos los dichos.
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El dicho sefior Diego Dabila de Cangas toomo [asi:
tomo] la dicha rreal prouision en su mano e quitada
la gorra la besso y puso sobre su cabec; a con el
acatamiento debido como a carta y prouision rreal y
en quanto al cumplimiento mando que se notifique a
los dichos Juan Rodriguez y capitan Juan Remon
para que nombren la otra persona que juntamente
con el [os] [h]a de hazer la dicha visita testigos los
dichos Diego Dabila de Cangas. Ante mi, Alonso
de Villascussa, escribano publico.
If. 29v/

Este es vn traslado bien y fielmente sacado de vna
tassa original que fue presentada por los sefiores
capitan Juan Remon alcalde y Juan Rodriguez
rregidor y la hize sacar della en ocho dias del mes
de agosto de mill quin[ient]os y sesenta y siete
a[fi]os e ba c;ierto y berdadero t[estig]os Pe[d]ro
Hernandez e Hernando de Aguilar y Fran c;isco de
Andia.

Tasa

Nos Don Frai Geronimo de Loayssa por la grac;ia de
dios y de la santa sede apostolica de Roma primer
obispo e arc;obispo desta c; ibdad de Los Reyes y del
consejo de su magestad y el lic;enc; iado Fernando de
Santillan oydor en la audienc;ia y chanc;illeria rreal
que por mandado de su magestad rreside en esta
dicha c;ibdad y Frai Domingo de Santo Tomas e la
orden de los predicadores por el nombrami[en]to y
comision a nos dada por el muy yllustre sefior el
lic; enc;iado Pedro Gasca de! consejo de su magestad
y de la santa y general ynquisic;ion y su presidente
en estos rreynos prouinc;ias del Piru para entender
en hazer la tassa de los tributos que los
rrepartimientos destos dichos rreynos an de dar /f.
30/ a sus encomenderos etc. A bos Hernando de
Albarado y Juan Rodriguez y Diego de Castilla y
Rodrigo Mexia y Martin Dolmos y Hernando
Coronado y Juan de Spinossa y Gonc;alo <;::eron y
Melchior y Baltassar Ramirez vezinos de la c;ibdad
de nuestra sefiora de La Paz e a bos Chaabarbas de
Plata y Y siba cac;iques e a los demas prin c;ipales e
yndios vu[est]ros subxetos que al presente soys y
despues de bos subc;edieren en el rrepartimiento de
Chapis encomendado en bos los susodichos e a cada
vno y qualquier de bos sabed que en cumplimiento
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de lo que su magestad tiene proueido y mandado
ac;erca de la tassa que sea de hazer de los tributos
que los naturales destos dichos rreinos an de dar a
sus encomenderos asi para que los susodichos sepan
lo que les an de pedir y llebar como para que los
dichos naturales sean bien tratados y se corn;eruen e
aumenten se nombraron visitadores que visitasen el
dicho vuestro rrepartimiento los quales como sabeis
y hizieron la visita de! y la presentaron ante nos y
bisto y comunicado con los visitadores e otras
personas ansi espafioles como cac;iques e yndios que
parec;io que podian If. 30v/ tener notic;ia de la
di[s]pusic;ion y posibilidad del dicho rrepartimiento
e yndios del por virtud del dicho nombramiento
tasamos y declaramos deuer dar el dicho
rrepartimiento en tanto que su magestad a c;erca de la
dicha tassa otra cossa dispone y manda los tributos
que de yuso yran declarados por la forma y orden
que se s1gue.
Primeramente dareis bos los dichos cac;iques e
yndios del dicho rrepartimiento a los dichos
vuestros encomenderos en cada vna mita de las que
coxeis la coca doc;ientos y ochenta c; estos de coca
del tamafio que los soliades dar al tiempo que os
visitaron que ffue a veinte y nueue dias del mes de
diziembre del afio de quarenta y nueue a[fi]os
puestos en el pueblo de Yquirongo que es en
v[uest]ras tierras.
Yten. Dareis cada mita que dieredes la coca quinze
ovillos de hilo de algodon de a libra cada vno y tres
arrobas de cabuia por hilar y diez porongos de miel
de! tamafio que los soleys dar puestos quel dicho
asiento de Yquirongo.
If. 31/

Yten. Dareis cada mita que dieredes la coca diez
gallinas, la mitad hembras, puestas en el dicho
asiento, y porque con menos cargo y escrupulo de
conc;iencia bos los dichos encomenderos podais
llebar los dichos tributos os encargamos y
mandamos que hagais dotrinar a los dichos
naturales en las cossas de nuestra santa ffee catolica
ya tener y guarder ley natural y buena pulic;ia y no
abiendo clerigo o rreligioso que lo haga porneis
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[asi: poneis] un espafiol de buena bida y exemplo
que los dotrine en lo susodicho.
Y porque al clerigo o rreligioso que dotrinare los
dichos naturales es justo que se le prouea de
comoda sustentac;:ion en tanto que no ay diezmos de
que se pueda sustentar dareys bos los dichos
cac;:iques e yndios del dicho rrepartimi[en]to para
ayuda a su sustentac;:ion todo el tiempo [e]
questubiere en v[uest]ras tierras ocupado en vuestra
dotrina comodam[en]te la comida nec;:esaria para su
persona y lefia para quemar If. 31vl y yerba para su
cabaldaduria y el salario de dineros y otra cossa mas
si fuere menester para la sustentac;:ion de! dicho
clerigo rreligiosso pagareis bos los dichos
encomenderos o la parte que os cupiere.
Por tanto por la presente mandamos a bos los dichos
Hernando de Albarado y Juan Rodriguez y Di[eg]o
de Castilla y Rodrigo Mexia y Martin Dolmos y
Her[nan]do Coronado y Juan Despinossa y Gonc;:alo
<;:eron y Melchior y Baltassar Ramirez
encomenderos delos
- [tachado] dicho� [tachado]
rrepartimiento y a los que despues de bos
subc;:edieren en la dicha encomienda y a bos
Chaabarbas de Plata e Ysiba cac;:iques i a los demas
princ;:ipales e yn[di]os v[uest]ros subjetos que al
presente soys y despues de bos subc;:edieren en el
dicho rrepartimi[en]to que guardeis y tengais la
tassa de susocontenida y quedeys en cada vn afio
que se quente dende el dia que os fuere notificada a
bos el dicho cac;:ique en adelante por sus mitas los
tributos y cossas en ellas contenidas sopena que si
pasado el dicho termino en que ansi los aueis de dar
dentro de veinte dias mas [sic: los] primeros
siguientes no los dieredes y pagaredes y obieredes
dado y entregado If. 321 a los dichos v[uest]ros
encomenderos confforme a la dicha tassa que le
deys y pagueis los tributos e cossas en ella
contenidas sopena que si passado el dicho termino
en que ansi les aueis de dar dentro de veinte dias
mas primeros siguientes no los dieredes y pagaredes
y ouieredes dado y entregado a los dichos v[uest]ros
encomenderos confforme a la dicha tassa que le
deys e pagueis los tributos y cossas que ansi le
devieredes y rrestaredes por dar y entregar cada
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mita con el doblo e costas que sobrello se le
siguieren y rrecrec;:ieren en la qual dicha pena bos
condenamos y auemos por condenados en ellas
desde aora para entonc;:es para agora mandamos a la
justic;:ia mayor y ordinaria de la dicha c;:ibdad de
nuestra senora de La Paz hagan y manden hazer
entrega execuc;:ion en buestras personas y bienes por
el dicho princ;:ipal e pena del doblo y costas
conforme a dinero y asimismo que bos los dichos
encomenderos ni los que despues de bos
subc;:edieren en la dicha encomienda no podais
rresebir ni llebar ni rresibais ni llebeis por bos ni por
ynterposita persona publica If. 32vl ni secretamente
direte ni yndirete otra cossa alguna de] dicho
rrepartimiento salbo lo contenido en la dicha tassa
solas penas en la prouision rreal de su mag[es]t[ad]
contenidas que es que por la primera vez que
parec;:iere que ayais rresebido mas como dicho e lo
demas deboluer a los dichos yndios lo que ansi les
obieredes llebado pagueis de pena el quatro tanto
del valor dello para la camara de su magestad o por
la segunda vez rrestituiais ansi mesmo a los dichos
yn[di]os lo que ansi les ouieredes llebado y seais
priuado de la dicha encomienda dellos y perdais
otro qualquier d[eJr[echJo que tengais e podais tener
a los dichos tributos y mas la mitad de de [repetido]
todos v[uest]ros bienes para la camara de su
mag[esta]d en las quales dichas penas yncurrais bos
los dichos encomenderos y qualquier persona que
despues de bos subc;: ediere en la dicha encomienda
si exsedieredes de lo en la dicha tassa contenido y
bos condenamos y abemos por condenados desde
aora para entonc;:es y de entonc;:es If. 331 para agora
aplicados segun dicho es y porque dello bos los
dichos encomenderos no pretendais y no ynorc;:ia y
sepais lo que aueis de rresebir y los dichos cac;:iques
y yndios lo que an de dar mandamos que cada uno
de bos tenga en su poder este prouemiento de vn
tenor rreserbando como rreserbamos en nos facultad
de afiadir o quitar en la dicha tassa todas las vezes
que parec;:iere deuerse quitar o afiadir en ella
conforme a lo que el tiempo y posibilidad de los
dichos cac;:iques e yndios pidiere y rrequiriere fecho
en Los Reyes a primero de setiembre de mill
qui[nient]os y setenta [tachado] c;:inquenta afios.
Archipiscupus de Los Reyes. El lic;:[enc;:ia]do
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Her[nan]do de Santillan. Fray Domingo de Santo
Tomas. Por man[da]do de su sefioria y
m[e]r[i;e]d[e]s, P[edr]o de Abendafio. Por ende en
testimonio de uerdad fize aqui este mio signo a tal.
Alonso de Villascusa.
En Yquirongo ques un pueblo de los yn[di]os
yungas chapis de coca en los terminos y funda9ion
de la i;ibdad de n[uest]ra sefiora de La Paz
provini;ias de! Piru. En diez y seis dias _del mes de
agosto de mill y quinientos y se /f. 33v/ senta y siete
a[fi]os los sefiores Diego Dabila de Cangas y Martin
de Arebalo visitadores nombrados y sefialados por
prouision de su mag[esta]d para hazer visita de los
yn[di]os, cassas, y tierras, chacaras de coca, y
ganados deste pueblo de Yquirongo y de Chaurina,
dixeron que asi el que su mag[esta]d por la dicha
prouision emanada de la rreal audieni;ia del i;ibdad
de La Plata que es la que de suso se haze mini;ion
les manda que visiten los dichos pueblos de
Yquirongo y Chaurina e en cumplimiento de lo qua!
son benidos de la i;ibdad de La Paz al efeto y para
que la tal visita se haga bien y ffielmente y se orden
en los autos y cossas que en ella pasaren conbiene
que aya escribano de visita que de fee de todo ello
coma en tal casso sse rrequire por tanto dixeron que
nombrauan y nombraron por tal escribano della a
Fran[i;is]co de Alderete que presente estaua que es
persona de confiani;a abre y sufii;iente para ello y en
quien concurren las demas calidades que para el uso
y exer9i9io del dicho ofii;io se rrequieren para todo
lo qual para lo usar If. 34/ y exeri;er le daban poder,
facultad y comision cumplida en forma con
yni;iden9ias y con anegidades y le firmaron de sus
nombres. Siendo de los testigos el bachiller
Estrella, clerigo presuitero, y Hernando Montano.
Diego Dabila de Cangas. Martin de Arebalo.
E luego encontinente yo el dicho Fran[i;is]co de
Alderete vista el dicho nombrami[en]to de tal
escribano en mi fecho por los dichos sefiores Diego
Dabila de Cangas y Martin de Arebalo ai;epto el
dicho ofii;io y cargo de ta! escribano desta visita y
juro a dios y a santa maria y a las palabras de los
santos evangelios y a una sefial de cruz a tal coma
esta t que hize con mi mano derecha en manos de
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los dichos sen.ores visitadores y usar y exer9er bien
y fie! y diligentem[en]te este ofi9io y cargo de ta!
escribano que me es encargado a todo mi lea! saber
y entender y a la ffuer9a y conclusion deste dicho
juram[en]to dixe y digo si juro amen y lo firme de
mi nombre Fran[9is]co Alderete.
E despues de lo susodicho estando en el pu[ebl]o de
Lasa que es el prin9ipal /f. 34v/ y cabe9a destos
pueblos de los yn[di]os Chapis en diez y ocho dias
de! mes de agosto del dicho afio de mill y
quin[ient]os y sesenta y siete a[fi]os yo el dicho
escribano doy ffee que en mi presen9ia y de los
testigos yusoescritos el bachiller Martin Albarez
Estrella, clerigo presuitero, que dotrina a estos
dichos yn[di]os y rrepartimi[en]tos de pedimiento
de los dichos sefiores visitadores dixo una misa
rresada al espiritu santo para que Jes alumbre sus
entendimientos que bien y cristianamente sin
afi9ion alguna hagan la dicha visita al de9ir de la
qual se hallaron presentes e yo el dicho escribano
que dello doy fee siendo dello testigos Hernando
Montano estante en el dicho pueblo paso. Ante mi,
Fran[9is]co de Alderete, escribano.
E luego encontinente acabada la dicha missa yo el
dicho escribano doy fee que los dichos sen.ores
visitadores juraron e prometieron a dios nuestro
sefior y a santa maria su bendita madre en manos
de! ta! sa9erdote y sobre el libro misas con que se
auia dicho la tal misa que bien y fielmente sin odio
amistad ni afi9ion alguna /f. 36/ de parte haran esta
dicha visita padron y quenta de los dichos naturales
y pueblo de Chaurina e Yquirongo quel esta
encargado y cometido que hagan en dios y en sus
consen9ias sin afi9ion de parte alguna y
cristianamente a todo su leal saber y entender y a la
conclusion y con fusion del dicho juramento
dixeron si juramos y amen t(estig]os el dicho y
prometieron y dixeron que ansi lo harian y
cumplirran. Ante mi, Fran[9is]co Alderete,
escribano.
E despues de lo susidicho en el dicho pueblo de
Yquirongo v[ein]te e dos dias del dicho mes de
agosto de! dicho afio los dichos sen.ores visitadores,
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abiendo buelto a el para visitalles, dixeron que para
que la dicha visita mas cumplidamente se haga
conbiene nombrar vna persona que ynterprete lo
que a los dichos yn[di]os se les dixere y se lo de a
entender y declare lo que los tales dichos yn[di]os
dixeren por tanto que nombrauan y nombraron por
ta! ynterprete y lengua a Juan Ynga yanacona de!
dicho Diego Dabila que dixo entender nuestra
lengua castellana y la de los dichos yn[di]os el qua!
/f. 36v/ ansi mismojuro a dios nuestro senor y a
santa maria su bendita madre y a las palabras de los
santos quatro ebangelios y a la sefial de la cruz a ta!
como esta que corporalmente hizo con su mano
derecha en manos de los dichos sefiores visitadores
de usar bien diligentemente de! dicho ofiiyio y cargo
de ta! ynterprete y lengua no menguando ni
acreiyentando cossa alguna de lo que a los dichos
yn[di]os se !es preguntare y ellos declararen y a la
fueriya y conclusion de! ta!juram[en]to dixo sijuro
y amen y no firmo porque dixo que no sabia. Ante
mi, Fran[iyis]co Alderete, escribano.
E despues de lo susodicho en el dicho pueblo de
Yquirongo veinte y tres dias de! dicho mes de
agosto de! dicho afio de mill y qui[nient]os y
sesenta y siete afios los dichos sefiores visitadores
hizieron pam;:er antes a Don Gorn;:alo Cocacha
caiyique priniyipal deste pu[ebl]o de Yquirongo y a
todos los demas yn[di]os que en el dicho pueblo
estauan ystando todosjuntos se le preg[un]to y dio a
entender por el dicho ynterprete lo sig[uien]te.
E luego los dichos sefiores visitadores rresibieron y
tomaronjuram[en]to en forma de d[e]r[ech]o If. 37/
de! dicho Don Goniyalo Cocacha caiyique susodicho
por dios, nuestro sefior, y por santa maria su bendita
madre y por las palabras de los santos evangelios y
por la sefial de la cruz a ta! como esta t que hize
con los dedos de su mano derecha bien y
cumplidamente socargo de! qual el susodicho
prometio de de [repetido] en uerdad los dichos
sefiores visitadores le mandaron que con verdad
clara y abiertam[en]te declare los yn[di]os,
chacaras, minas, posibilidad y demas cossas que en
su tierra tiene, conforme a lo que le fuere
preguntado sopena de caer e yncurrir en las penas
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que su mag[esta]d en semejantes cassos !es tiene
puestas e priuaeyion de! ca9icazgo demas de lo qua!
sera castigado conforme a d[e]r[echJo y abiendo lo
entendido el dicho Don Gon9alo prometio que ansi
lo hara cumplira y dixo e juro y amen lo qual dixo
por la dicha lengua. Diego Dabila de Cangas.
Martin de Arebalo. Ante mi, Fran[9is]co de
Alderete, escribano.
E luego yncontinente le foe preg[unta]do al dicho
Don Gon9alo Cocacha que diga y declare muy
particularm[en]te que pueblos e yn[di]os tiene en su
sefiorio subjetos deste pueblo de Yquirongo If. 37vl
y fuera del y estan9ias, tierras, ganados, minas,
chacaras, y que otros yn[di]os mitimaes le siruen y
que serui9io le hazen y si tiene algunos otros
yn[di]os en la sierra y que tributos le pagan y que
ganados tiene desta tierra e de Castilla. Dixo que
no tiene otros pueblos de yndios ni bienes ni
estan9ias en p[ar]te alguna mas que en este pueblo
de Yquirongo y que los yn[di]os, chacaras, y lo
demas que tiene en el es lo sig[uien]te.
Yndios

Primeramente a el mismo Don Gon9alo Cocacha,
cacique principal, que tendra treinta y 9inco afios.
Yten. Su muger Maria Quillo que sera de edad de
veinte afios poco mas o menos.
Yten. Una [ya]nacona que le sirue llamado Pedro
que sera de edad de veinte e dos afios que es yndion
proue.
Yten. Otro yndio yanacona de su serui9io forastero
chuqui que sera de edad de cinquenta afios que le
sirue de seruieyio de cassa.
Yten. Otro yndio yanacona suyo cana ques
forastero y no natural deste pueblo que sera de edad
de treinta afios que le sirue como el dicho.
If. 381
Yten. Una mochacha que sirue a su muger que a
nombre Catalina Moto de edad de doze afios.

Yndios
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Ffue le preg[unta]do declare que que chacaras y
haziendas tiene en este su pueblo y en otras partes.
Dixo que tiene lo sig[uien]te.
Coca. ii 9[es]tos

Una chacara de coca nombrada Chicas para algo
vieja y parte della agora de nuebo rrepuesta de que
coxe dos 9estos de mita.

i 9[es]to

Otra chacara de coca Hamada Quillaquilla vieja de
que coxe vn 9esto de mita.

Chacaras de
maiz.
x fa[nega]s

Una chacara de senbradura de tres almudes escasos
de que coxe algunos afios veinte cargas y otros afios
diez cargas de maiz que se dize Ayaca.

i fa[nega]

Otra chacarilla pequefia en este pueblo para choclo
de que coxe una fanega.
Chacaras de coca de! comun de la tassa.

Coca. vi 9[es]tos Una chacara de! comun llamada Otooca camino de
Velabeli junto al rrio de que coxe seys 9estos de
coca cada mita para la tassa.
Otra chacara de coca questa entre las chacaras de
Chaurina nombrada Chomoate de que coxen
algunas mitas /f. 38v/ tres 9estos y otras a dos.
ii 9[es]tos y
m[edi]o

Otra chacara de coca questa ya algo 9eca de vieja
y perdida Hamada Chiechide que coxen dos 9estos
y m[edi]o cada mita.
Declaro que tiene el yanacona que dicho tiene
llamado Perico una chacara de coca Hamada
Chicaata de que coxe vn varco cada mita.
Y que no tiene otros mas bienes ni cossa alguna el
ni los de su cassa mas de lo que tiene declarado.
Otro yndio prin9ipal suio llamado Don Alonso
Marquire su hermano que sera de edad de treinta
afios poco mas o menos.
Yten. Su muger que se llama Maria Charo que sera
de edad de treinta a[fi]os poco mas o menos.
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Yten. Vna nifia de edad de seys a[fi]os nombrada
Luzia Puia su hija.
Yten. Una yn[di]a que sirue a su muger Hamada
Ynes Puno de edad de cinquenta a[fi]os.
Coca. iii
g[ua ]rcos

Coca. ii
g[ua]rcos

Los bienes y chacaras son vna chacara de coca
Hamado Ocala vieja de que coxe tres guarcos de
coca en cada mita.
If. 391
Otra chacara de coca Hamada Ocascapa vieja de que
coxe cada mita dos guarquillos de coca.

Maiz

Una chacara de mayz Hamada Ayaca de m[edi]o
almud de sembradura de que coxe en cada vn afio
tres hanegas y m[edi]a de mayz para su sustento.

Yuca

Una chacara de yuca para su sustento.
Otro yndio nombrado Don Juan Guacha hermano
del dicho Don Gon9alo y alcalde ques al presente
del dicho pueblo de Yquirongo de edad de veinte y
ocho afios poco mas o menos.
Catalina Urique a su muger que sera de edad de
veinte y 9inco o veinte y seis a[fi]os poco mas o
menos.
Vn nifio hijo de los dichos nombrado Alonso Chaa
que sera de edad de tres afios poco mas o menos.
Otra nifia hija de los dichos que a nombre Ynes
Loro que sera de edad de 9inco a[fi]os poco mas o
menos.
Los bienes que tiene son
Una chacara de coca nombrada Lacabaia parte della
vieja y p[ar]te If. 39vl della rrepuesta de nuebo de
que coxera vn 9esto de coca cada mita.
Otra chacarilla pequefia que a nombre Acascapa de
que coxe cada mita dos guarcos de coca.
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Maiz

Una chacara de maiz para su sustento de tres
almudes de senbradura de que coxe quatro ffanegas.
Otro yndio llamado Fran[c;:is]co Isla de edad de
treinta y dos a[fi]os natural deste pueblo.
Su muger que se llama Catalina Tono que sera de
edad de quarenta a[fi]os poco mas o menos.
Vn hijo de los dichos nombrado Pedro que sera de
edad de vn afio poco mas o menos.
Vna nifia hija de los dichos Hamada Ysabel que sera
de edad de c;:inco afios poco mas o menos.
Vna yndia que sirue a la dicha Catalina muger que
sera de edad de treinta a[fi]os poco mas o menos.
Los bienes que tiene son
Vna chacara de coca nombrada If. 40/ Chicaata
vieja de que coxe vn c;:esto de coca cada mita.
Otra chacara de coca que con Catalina su muger que
es ya vieja de que coxe estando buena c;:esto y
medio.
Otra chacara de coca Hamada Chilli vieja muy bieja
que coxe dos guarcos de coca cada mita.

Maiz

Una chacara de maiz Hamada Ayacade dos almudes
de senbradura para su susento de que algunos afios
coje a tres y hasta c;:inco fanegas de mais como es el
afio.

Yuca

Otra chacarilla pequefia de yuca de que coxe alguna
para sustentarse y que no tiene otros algunos bienes
sino es la casa en que bibe.
Otro yn[di]o nombrado Pablo Chape que sera de
edad de treinta a[fi]os poco mas o menos.
Su muger Hamada Angalina Hachama que sera de
edad de treinta a[fi]os poco mas o menos.
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Otra yndia vieja de su serui<;io que se llama Ymesto
que sera de edad de sesenta If. 40v/ y <;inco a[fi]os y
no sirue casi en nada.
Los bienes que tiene son
Vna chacara de coca nombrada Lacavaia algo nueba
de que coje el dia de oy tres guarcos.
Otra chacara de coca llamada Suguise vieja de que
coxe m[edi]o <;esto de coca de mita.
Una chacara de maiz para su sustento de dos chucos
de senbradura de que coxe dos fanegas y m[edi]a de
maiz para su sustento.
Una chacarilla pequefia de yuca para su sustento.
Otro yndio nombrado Melchior Guaquille que sera
de edad de quarenta y <;inco a[fi]os poco mas o
menos.
E su muger nombrada Ynes que sera de edad de
treinta y dos afios poco mas o menos sin hijo ni
serui<;io alguno.
Los bienes que dixo tener son
Vna chacara de coca llamada Soquisi vieja de que
coxe dos guarcos de vn <;[es]to de coca cada mita.
Chacara de maiz Vna chacara de maiz llamada /f. 41/ Ayacade vn
chuco de sembradura de que coxe fanega y m[edi]a
para su sustento y que no tiene otros bienes ni
sustento mas de aquello que le da Don Gon<;alo su
ca<;ique y sefior prin<;ipal con el qual se allega.
Otro yn[di]o llamado Gar<;ia Colle que sera de edad
de treinta y seis a[fi]os poco mas o menos hermano
del dicho Don Gon<;alo Cocacha.
Una hija suia pequefia de edad de <;inco a[fi]os
llamada Leonor.
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Otra nifia hija de! dicho Hamada Maria que sera de
edad de quatro a[fi]os poco mas o menos.
Vna yndia Hamada Maria muy bieja y enferma que
se llega en cassa deste yn[di]o Gar9ia.
Chacara de coca Primeramente vna chacara de coca llamda Ojala
vieja de que coxe medio 9esto de coca cada mita.
Otra chacarilla Hamada Chica9ita vieja de que coxe
dos guarcos de vn 9esto de coca.
Vna chacara de maiz de senbradura de que coxe vna
hanega y media.
If. 4lv/

Otro yndio llamado Domingo Songo de edad de
veinte y quatro afios poco mas o menos.

Su muger nombrada Madalena Vreoma que sera de
edad de veinte y ocho afios poco mas o menos que
es estranxero natural de Calamarca y se casso en
este pu[ebl]o.
Vna nifia hija de los dichos de edad de dos afios
Hamada Maria.
Otra nifia de teta de edad vn afio nombrada Beatriz.
Los bienes que tiene son
Coca

Vna chacara de coca nombrada Acaseapa vieja de
que de que coxe vn guarco de coca en cada vna
mita.

Maiz

Vna chacara de maiz de sembradura de vn chuco
llamado Ayaca de que coxe fanega y m[edi]a para
su s[ust]ento y que no tiene otros bienes algunos.
Yten. Un mochacho de la dotrina hijo de Don
Gaspar yndio difunto nombrado Don Juan Suqui de
edad de diez a[fi]os.
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Otro muchacho llamado Diego hijo del dicho Don
Gaspar If. 42/ difunto y de Tono yndia que sera de
edad de ocho afios poco mas o menos hermano del
dicho.
Otro nifio nombrado Al[ons]o hijo del dicho Don
Gaspar y de la dicha yndia Ynes Tono que sera de
edad de seys a[fi]os.
Otro nifio hijo del dicho Don Gaspar dif[unt]o
llamado Don Di[eg]o que sera de edad de tres afios
hijo ansi mismo de la dicha Ynes Tono yndia.
Los bienes que tienen estos nifios es
Vna chacara de coca llamada Chicaata vieja de que
coxen cada mita de tres de! afio un yesto.
Otra chacara de coca llamada Achaescapa vieja de
que coxen yesto y m[edi]o de coca en cada mita.
Y que estas chacaras !es dexo su padre y no tienen
otros bienes algunos.
Yten. Vna yndia vieja llamada Ana viuda muger
que fue de Baltasar yndio difunto que sera de edad
de sesenta a[fi]os questa en vna su cassa y no paga
tassa alguna por ser vieja.
Los bienes que tiene son
Vna chacara de coca que /f. 42v/ se llama Chicaata
nuevezita que quando coxa coxera della m[edi]o
yesto de coca cada mita.
Yten. Tiene vna chacara de maiz para su sustento
de vn chuco de sembradura de que coxe dos
ffanegas.
Otra yndia vieja llamada Leonor, muger que fue de
Anton Chela difunto, questa en su cassa e no paga
tassa por ser muy bieja, y el cayique Don Gonyalo
la sustenta, y no tiene bienes algunos.
Todas las quales dichas personas que de suso van
declaradas y chacaras yo el dicho Di[eg]o Dabila y
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escribano vimos y andubimos por ellas por vista de
ellos y parte dellas. Yo el dicho Martin de Arebalo.
Diego Dabila de Cangas. Martin de Arebalo. Ante
mi, [entre renglones] Fran[<;:is]co Alderete,
escribano.
E luego encontinente los dichos sefiores visitadores
estando presente el dicho Don Gon<;:alo Cocacha y
los demas yn[di]os questan declarados todos juntos
Jes mandaron y aper<;:ibieron que clara y
abiertamente declaren por primero, segi.mdo, y
ter<;:ero aper<;:ibimi[en]to si saben o Jes aquerdan
demas yn[di]os e yn[di]as, tierras, chacaras,
ganados, o minas o otros qualesquier bienes y
cossas que tengan If. 43/ que declarer, dezir, y
pedir porque sabido su mag[esta]d la verdad dello le
hara toda m[e]r[ce]d y seran rreleuados y no la
diziendo los castigara con graues penas y no seran
oydos ni creidos en cossa alguna. Todo lo qua) se
!es dio a entender por el dicho ynterprete, Juan
Ynga. Y dixeron que no tienen mas yn[di]os ni
bienes ni otra cossa alguna que declarer, y si algo
tubieran lo declararan y que no tienen otros yndios
algunos fuera deste pueblo ni en el ni en [tachado]
otros bienes si no son las cassas en que biben y
carchibaches y menuden<;:ias dellas.
E luego los dichos sefiores visitadores preguntaron
al dicho Don Gon<;:alo y a los demas sus yn[di]os
que que tassa dan a sus encomenderos y en que
cossas y donde las ponen. Y dixeron que dan de
tassa veinte y seis <;:estos de coca en cada vna mita
lo qua! pagan al cap[i]t[an] Juan Remon, v[e]z[in]o
de la <;:ibdad de La Paz, puestos en este pu[ebl]o de
Yquirongo.
E luego se le preg[un]to al dicho Don Gon<;:alo que
que tasa da el propio para /f. 43v/ en quenta de la
tassa que ansi pagan de los dichos veinte y seis
<;:estos de coca. Dixo que paga dos dos [repetido]
<;:estos de coca en cada vna mita.
Ffue le preg[unta]do que pues ese ca<;:ique y sefior
prin<;:ipal deste pueblo que como o ta! que servi<;:io
le hazen sus yndios en que le ayudan. Dixo que no
le ayudan ni sirben en cossa alguna mas de cada
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mita van todos los yn[di]os deste pu[ebl]o ayudales
al benefi<;:io de sus chacaras de que paga la tassa e y
el les da de comer.
E luego los dichos sefiores visitadores llamaron a
cada vno de los dichos yndios y se les pregunto a
cada vno en particular lo sig[uien]te.
A Don Alonso Marquire se le pregunto que quanto
da de tassa en cada mita el y su familia.. Dixo que
da medio 9esto de coca.
Ffue le preg[unta]do que si rresibe algunos malos
tratamientos o agrauios de su ca9ique. Dixo que no
rresibe maltratamiento alguno ni le lleba mas de la
dicha.
Ffue le preg[unta]do que que serui9io da /f. 44/ o
haze a su ca9ique. Dixo que ninguno mas que
algunas mitas le ayuda vn dia en sus chacaras y el
ca9ique le da de comer y no otra cossa alguna.
Don Juan Guacha, ermano de Don Gon9alo el
ca9ique principal, declaro que da de tassa en cada
mita medio 9esto de coca y no otra cossa alguna.
Ffue le preg[unta]do declare si rresibe algunos
malos tratamientos o agrauios de su ca9ique
prin9ipal o si le lleba alguna demasiada tassa. Dixo
que no le haze maltratamiento alguno ny lee [sic: le]
lleba nada.
Ffue le preg[unta]do que que serui9io haze al dicho
Don Gon9alo su ca9ique o en que les ayuda. Dixo
que no le haze serui9io alguno.
A Fran[ 9is]co Leca se le pregunto que declare que
que tassa da para pagar la tasa a su encomendero.
Dixo que da en cada una mita el afio que es bueno
vn 9esto y el no tal m[edi]o 9esto.
Fue le preg[unta]do que que serui9io haze a su
ca9ique o en que le ayuda o si le haze algunos
malos tratamientos o molestias. Dixo que no le
ayuda /f. 44v/ en cosa alguna mas de vn dia cada
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mita en el benefi9io de sus chacaras y no le haze
agrauios algunos.
A Pablo Chape se le preg[un]to que que da de tassa
en cada mita para su encomendero. Dixo que vn
9esto de coca.
Ffue le preg[unta]do que que serui9io haze a su
ca9ique o en que le ayuda o si le haze algunos
malos tratamientos o molestias. Dixo que como a
su ermano que es le ayuda algun dia cada mita en el
benefi9io de sus chacaras de su boluntad y que no le
haze maltratami[en]to ny agrauio alguno ny tiene
cossa que le pida.
A Melchior Guaquille se le preg[un]to que declare
que quanto da de tassa en cada mita a su ca9ique
para su encomendero. Dixo que dos guarcos de
coca y no otra cossa.
Fue le preg[ unta]do que que otra tassa o serui9io
haze a su ca9ique o si del rresibe alguna molestia o
maltratamiento. Dixo que en cada mita le ayuda vn
dia o dos en el benefi9io de sus chacaras de su
boluntad y que no le haze mal[tratamiento] ny
molestia alguna sino buen tratamiento.
If. 45/

A Gar9ia Colle se le preg[un]to declare que quanto
da de tassa a su ca9ique para pagar la tassa de su
encomendero. Dixo que da medio 9esto y dos
guarcos mas de coca.
Ffue le preg[unta]do declare que que serui9io haze a
su ca9ique prin9ipal o en que le ayuda o si del
rresibe algunos malos tratamientos o molestias.
Dixo que en cada mita le ayuda a sus chacaras en el
benefi9io dellos vn dia o dos de su boluntad y que
no le haze maltratamiento ny molestia alguna e ny
le haze otro serui9io.
A Domingo Songo se le preg[un]to quanto da de
tassa en cada mita a su ca9ique para la tassa que dan
a su encomendero. Dixo que da vn guarco de coca
en cada mita.
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Ffue le preg[unta]do declare que otra cosa o
serui9io da a su ca9ique prin9ipal o en que le ayuda.
Dixo que en todo aquello que le manda y en sus
chacaras de coca y sementeras y algunos dias en lo
qual se ocupa demas tiempo de! afio por lo qual da
tan poca tassa de coca.
Ffue le preg[unta]do si de su ca9ique o de otra
persona alguna rresibe algun /f. 45v/ agrauio,
molestia, o vexa9ion. Dijo que no rresibe
. agrauio
alguno de su ca9ique ny de otra persona alguna.
A los tres yanaconas del dicho Don Gon9alo
llamados P[edr]o y Lucas y Juan les fue
preg[unta]do que declaren si pagan tassa alguna al
dicho Don Gon9alo o a otra persona alguna.
Dixeron que no pagan tassa alguna pero que le
barren la cassa y ffazen aquello que les manda y les
da de comer, bestir, y lo ne9esario, y no Jes ffaze
agrauio ny mal alguno antes los ffabore9e en todo
aquello que pueden y en sus chacaras y sementeras
pero que no dan tassa alguna.
E luego se le preg[un]to al dicho Don Gon9alo y
demas yndios que presentes estauan que pues
declaran que todos pagan en cada vna mita veinte y
seis 9estos de coca que digan declaren de que lo
pagan pues por lo que dizen pagar cada vno dellos
no hinchen el numero de los beinte y seis 9estos de
coca que pagan de tasa. Dixeron que todos juntan
lo que coxen ansi de las chacaras del comun y tassa
que tienen declaradas y de las suias particulares de
cada vno y comprando alguna coca atiue que de
algunas /f. 46/ cossas de otros yndios y partes desa
fforma la juntan con gran trabaxo algunos afios y
otros afios no lo pueden juntar sin quedalles a ellos
ny a sus mugeres cossa alguna de que se bestir y
alimentar y esto declararon. Diego Dabila de
Cangas. Martin de Arebalo. Ante mi, Fran[9is]co
Alderete, escribano.
E despues de lo susodicho en el dicho pu[ebl]o de
Yquirongo veinte y quatro de agosto del dicho afio
los dichos sen.ores visitadores mandaron pare9er
ante ellos al dicho Don Gon9alo Cocacha, ca9ique
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susodicho, y a los demas sus yndios y les
preguntaron lo siguiente.
Ffue les preg[unta]do que en tiempo del ynga que
tributos y cossas le daban y por que orden lo
tributauan y como y de que cossas y que personas y
de que tanta edad. Dixeron que ellos no recuerdan
de! tiempo de! ynga mas de auer oydo dezir a los
yndios antiguos que an sido en su tiempo que son ya
muertos queste pueblo en ague! tiempo que eran
setenta yn[di]os daban al ynga en cada vn afio diez
<;:estos de coca grandes y algunas petaquillas de coca
limpia, y que tributauan los yndios ombres y no los
viejos, If. 46vl y queste tributo se le daban puesto en
Sulpi, que es en lo alto de la sierra, y no le daban
otro tributo alguno.
Ffue le preg[unta]do que que orden tienen el dia de
oy en el pagar de la tassa que dan a sus
encomenderos y que de tanta dan y en que cossas y
si son mas rrelebados agora o mas cargados que en
tiempo de! ynga. Dixeron que en quanto al juntar
de la tassa ellos trabaxan en sus chacaras y todos
juntos de comunidad sin ex<;:ep<;:ion alguna juntan la
tassa de todas sus chacaras, y la pagan como mejor
pueden con harta fatiga y trabaxo por ser pocos
yndios y las chacaras viejas y la tierra rruyn y falta
de aguas y morirse como se mueren de cada dia de!
mucho trabaxo por ser la tierra enferma y aspera, y
es publico y notorio entrellos por lo que an oydo
dezir que agora son mas ffatigados que en tiempo
de! ynga, y que pagan agora de tributo en cada vna
mita de las tres de! afio veinte y seis <;:estos de coca
como tienen declarado puestos en este pueblo, y que
se sienten muy If. 411 mas agrauiados de trabaxo
que de antes.
Fue les preg[unta]do declaren si en este
rrepartimiento y pueblo ay minas de oro o plata o
guacas o adoratorios o cossas ofre<;:idas al sol o a la
luna o los truenos que su magestad no se lo quitara
antes se lo dexara y amparara y lo poseeran como
los demas espafioles. Dixeron que no tienen
ningunas guacas ni adoratorios ni otra ninguna
cossa de lo que les es preg[unta]do.
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Fue les preg[unta]do declaren si de sus
encomenderos, criados, o del padre que los dotrina,
o de otras personas alguna rresiben algunos
agrauios o malos tratamientos o molestias o sin
just[i<;i]a o les han tornado algunas cossas o les an
llebado algunos tributos demasiados de los que la
tassa manda. Dixeron que no an rresibido agrauio
alguno ni malos tratamientos de los dichos sus
encomenderos ni del padre ni de otra persona
alguna y no les an llebado tributos demasiados antes
les aguardan /f. 47v/ algunas vezes de vna mita a
otra por no podello cumplir.
Ffue les preg[unta]do que declaren que la tassa quel
dia de oy pagan a sus encomenderos si la podrian o
querrian pagar o que se les comutasen en otras
cossas que ellos tengan que puedan pagar en sus
tierras con menos vexac;:ion y molestia y mas
descanso para su aumento. Dixeron que ellos no
tienen otra cossa de que pagar su tassa sino en cosa
como lo an acostumbrado a pagar desde el tiempo
del ynga y que la tassa que lo dieren de pagar se
holgaran de paga la antes en coca que en otra cossa
alguna.
Ffue les preg[unta]do si agora estan diuididos y
encomendados en dos o en mas personas y que dafio
y menos cabo rresiben dello y si por esta dibision se
le a quitado al cac;:ique princ;:ipal el sefiorio y si por
esto son mas agrauiados por la tassa e por mal
rrepartir entrellos los tributos. Dixeron que ellos
pagan agora su tassa al capitan Juan Remon y eran
subjetos al /f. 48/ cac;:ique princ;:ipal que era Don
Martin, cac;:ique de Chaurina, y que este Don Martin
rrepartio entrellos los tributos que agora pagan entre
lo qual seiialo a este pueblo veinte y seis c;:estos de
coca el qual rrepartimiento hizo el dicho cac;:ique, y
ellos entre si no enbargante questan encomendados
en muchas personas e junta la tassa e yndibissos y
por partir y tienen todos los amos contenidos en la
prouision de encomienda si no tan solamente se
hizo para efeto de que cada vno dellos rreconoc;:iese
la tassa que auia de pagar y a quien y ansi cupo a
este pueblo los dichos veinte y seis c;:estos de coca
de mita los quales pagan al capitan Juan Remon que
a de auer dos partes de doze partes que son los que
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an y cobran la tasa deste rreparti[mien]to, y que
ellos no estan agrauiados en cossa alguna mas de
que por ser como son pocos yn[di]os y las demas
causas que dichas tienen no pueden no pueden
[repetido] pagar la tassa quel dia de oy pagan y que
por estar como estan encomendados en estas doze
If. 48vl partes y personas no rresiben dafio alguno
ny menos se le quita ny a quitado al ca9ique
prin9ipal su sefiorio que agora es ca9ique deste
rrepartimiento de los Chapis Don Alonso el de Lasa
por auer le dexado el tal sefiorio el dicho Don
Martin Chaaque era tio de Don Gon9alo Cocacha,
ca9ique deste pueblo de Yquirongo.
Ffue Jes preg[unta]do que declaren que tributo y
tassa les pare9e que podrian pagar el dia de oy
buenamente y en que sin gran trabaxo, veja9ion, y
molestia en tal manera que vengan en aumento e no
en diminu9ion, y que Jes que de alguna cossa para
curarse en sus enfermedades, y donde podrian poner
la tassa. Dixeron que por ser como son pocos
yn[di]os y la tierra trabajossa y rruin y cada dia
morirse como se mueren por ser enferma Jes pare9e
que podrian dar buenamente sin gran trabaxo quinze
9estos de coca cada mita puestos en este pueblo de
Y quirongo y en esto Jes hara su magestad merced y
si mas tassa se les echase If. 491 de lo podian pagar
por las caussas que dichas tienen. Todo lo qua!
dixeron por lengua del dicho Juan Ynga que parte
estaua a todo lo qual que dicho es. Se hallo
presente el bachiller Martin Albarez Destrella, cura
deste rrepartimiento de los Chapis, y Hernando
Montano, y el visitador de los dichos yn[di]os y
cono9er y ver de todas las dichas chacaras se halla
presente a todo ello, Don P[edr]o, ca9ique y alcalde
del pueblo prin9ipal de Lasa deste rrepartimiento y
tanbien se hallo a la visita de los dichos yn[di]os y
ver de algunas de las tales chacaras Don Alonso
ca9ique y sefior prin9ipal de todo este
rrepartimiento y los dichos sefiores visitadores lo
firmaron de sus nombres, y el dicho Juan ynterprete
no firmo porque dixo no saber. Diego Dabila de
Cangas. Martin de Arebalo. Ante mi, Fran[9is]co
Alderete, escribano.

84
E despues de lo susodicho en el dicho pueblo de
Yquirongo veinte y seis dias de! dicho mes de
agosto de! dicho afio los dichos sefiores visitadores
por la dicha lengua estando juntos el dicho If. 49v/
Don Gorn;:alo Cocacha con los demas sus yn[di]os
se !es dio a entender y se les apen;:ibio que si tienen
algunos mas yn[di]os, chacaras, ganados, minas,
guacas, y otra cossa, o bienes algunos los declaren y
manifiesten sin d[e]llo dexar cossa alguna con
apen;:ibimiento que en cossa alguna de no seran
exeydos antes avidos por mentirossos y seran
castigados conforme a d[e]r[ech]o y abiendolo
entendido. Dixeron que no tienen otros yndios ni
cossa alguna y que declarar y que vn yndio llamado
P[edr]o que tiene declarado el dicho Don Gorn;:alo
tener por yanacona que es verdad que el tal yndio
P[edr]o seruia a su padre de! dicho Don Gonr;:alo y
al tiempo que murio se lo dexo al dicho Don
Gonr;:alo por su yanacona y ansi se a seruido y sube
del en aquello que le manda como car;:ique pero que
la verdad es que es natural deste pu[ebl]o pero que
por esta caussa hasta agora no a pagado ni paga
tassa alguna ni tiene bienes ni hazienda de que la
poder pagar, y esto declararon y dixeron ser la
verdad de todo ello. Siendo dello testigos los
dichos. Diego Dabila /f. 50/ de Cangas. Martin de
Arebalo. Ante mi, Fran[r;:is]co de Alderete,
escribano.
E despues de lo susodicho en el dicho pueblo de
Y quirongo en veinte y seis dias del mes de agosto
del dicho afio de mill y quin[ient]os y sesenta y siete
a[fi]os los dichos sefiores Diego Dabila de Cangas y
Martin de Arebalo visitadores susodichos, aviendo
visto la declarar;:ion ffecha por el dicho Don
Gonr;:alo Cocacha car;:ique prinr;:ipal deste pueblo, y
auer ynquirido y sabido de los demas sus yn[di]os
auer seruido y seruir del dicho Pedro yndio siendo
natural deste pu[ebl]o y rrepartimiento, de yanacona
dixeron que mandauan y mandaron al dicho Don
Gonr;:alo y a los demas sus hermanos prinr;:ipales
deste pueblo que no se sirba ni sirban del dicho
P[edr]o yn[di]o de yanacona ni de otro seruir;:io
alguno direte ni indiretemente sopena de priuar;:ion
de! sefiorio y car;:icazgo, y le dexen bibir libremente
como a los demas yndios para que como persona
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libre ques pague su tasa conforme a como los otros
y demas yn[di]os la pagan y se la den
moderadam[en]te que la pueda llebar y pagar
dandole tierras y sementeras en que ffaga su
hazienda y sustento lo qual If. SOvl ansi hagan y
cumplan sin el poner temor alguna con
apen;ibimiento que seran castigados conforme a
d[e]r[ech]o y lo firmaron de sus nombres. Siendo
dello testigos el bachiller Estrella, clerigo
presuitero. Diego Dabila de Cangas. Martin de
Arebalo. Ante mi, Fran[9is]co Alderete, escribano.
E luego yncontinente en el dicho dia mes y afio
susodicho los dichos sefiores visitadores auiendo
entendido lo que estos yn[di]os fazen y se ocupan y
atento que son ynformados que algunos destos
yn[di]os se estan sentados bibiendo y holgando lo
mas del tiempo de! afio a caussa de lo qual no dan
aquellas labores y benefi9ios que conbienen a las
chacaras de coca de que pagan la tassa que les
mandauan y mandaron aper9iban y aper9ibieron
sopena de 9ien 9estos a cada vno dellos que lo
contrario hiziesen que de oy en adelante no esten
suspensos ni holga9anes y no se enborrachen,
trabaxen, y den aquellas labores y benefi9ios que
conbengan a las tales chacaras y sementeras de sus
comidas en tal manera que por su caussa no vengan
If. 51/ en diminu9ion alguna antes en aumento como
las demas chacaras de los demas yn[di]os y
rrepartimientos sus comarcanos todo lo qual que
dicho es. Se les dio a entender y dixeron que los
entendian y entendieron por lengua del dicho Joan
Y nga ynterprete y prometieron que ansi lo harian y
cumplirian, y los dichos sefiores visitadores lo
firmaron de sus nombres, y el dicho ynterprete no lo
firmo porque dixo no saber. Diego Dabila de
Cangas. Martin de Arebalo. Ante mi, Fran[9is]co
de Alderete, escribano.
E despues de lo susodicho en el dicho pu[ebl]o de
Yquirongo en el dicho dia beinte y seis de agosto
del dicho afio los dichos sefiores bisitadores ffueron
a visitar las casas deste pueblo en el qual hallaron
diez cassas pobladas y en ellas algunas cossas y
baratijas y serui9io de cassa de mantas, fre9adas,
cantaros, y otras cossas de proueza y muy poco
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valor y con esto se fene<;:io la visita deste pu[ebl]o y
se fueron al pu[ebl]o de Chaurina. Diego Dabila de
Cangas. Martin de Arebalo. Ante mi, Fran[<;:is]co
Alderete, escribano.
Visita de!
pu[ebl]o de
Chaurina

En el pueblo de Chaurina yndios yungas destos
Chapis en v[ein]te [f. 51 v] y siete dias del mes de
agosto del dicho afio de mill y qui[nient]os y
sesenta y siete a[fi]os los dichos sefiores Diego
Dabila de Cangas y Martin de Arebalo visitadores
de susonombrados por su mag[es]t[ad] para visitar
los yn[di]os y chacaras, coca, minas, ganados, y
posibilidad deste dicho pu[ebl]o auiendo llegado
all[i] en proseguimi[en]to de la dicha visita luego en
este dicho dia mandaron juntar y juntaron Don
Di[eg]o Cayo ca<;:ique prin<;:ipal deste dicho pu[ebl]o
y todos los demas ca<;:iques prin<;:ipales [e] yn[di]os
que dixo tener a el subxetos en el dicho pueblo
estauan y estando ansi todos juntos. Por lengua del
dicho Juan Ynga yanacona que entendia nuestra
lengua castellana y la lengua de los dichos yn[di]os
que demas de auer jurado de ser ynterprete en esta
dicha visita juro de nuebo en forma de dio por dios
nuestro senor e por santa maria su madre e por la
sefial de la cruz a ta! como esta t que interpretaria
berdad y la diria de todo aquello que a los dichos
yn[di]os se !es dixese y diese a entender como lo
quellos a ello rrespondiesen. Se les dio a entender
al dicho ca<;:ique e yndios como su magestad a
enbiado a los dichos sefiores y ellos If. 52/ an
venido a este pu[ebl]o en birtud de la dicha
prouision a visitallos que les mandauan y mandaron,
y aper<;:ibieron uno y dos y tres vezes que luego sin
fraude ni yncubierta ni dila<;:ion alguna ni
entendimi[en]to en contrario digan, manifiesten, y
declaren muy particularm[en]te quantos pueblos e
yn[di]os son y ay en este pu[ebl]o de Chaurina y a
el subjetos y quantos yn[di]os ay en ellos y que
chacaras, tierras, ganados, coca, minas, granjerias y
aprouechamientos y otros bienes tienen, y en que
partes por que sabido la berdad ystando cargados de
demasiada tassa su magestad !es hara merced en !es
rrelebar de exsesiba tassa si la pagan, y diziendo el
contrario de la verdad o escondiendo alguna cossa e
deshaziendo alguna cassa sera el ca<;:ique priuado
de! sefiorio y ellos castigados con graues penas y no
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se !es dara credito en cossa alguna, y abiendo lo
entendido el dicho ca9ique e yndios dixeron que
haran y cumpliran todo aquello que !es es
man[da]do sin dello ex9eder en cossa alguna y
rresponderan a todo aquello que se !es preguntare.
Siendo If. 52vl dello testigos el bachiller Estrella y
Her[nan]do Montano. Diego Dabila de Cangas.
Martin de Arebalo. Ante mi, Fran[9is]co de
Alderete, escribano.
E luego yncontinente los dichos sen.ores visitadores
tomaron y rresibieron juramento en forma de vida
de dio por dios nuestro senor y por santa maria su
bendita madre y por las palabras de los santos
evangelios y por la sen.al de la cruz a tal como esta t
al dicho Don Di[eg]o Caio ca9ique que hizo con los
dedos de su mano derecha en manos de los dichos
sen.ores visitadores socargo de! qua! aviendo lo
fecho bien y cumplidamente a la confusion y
conclusion del dixo si juro y amen prometio, y los
dichos sen.ores visitadores le mandaron que declaren
clara y abiertam[en]te segun el esta mandado los
pueblos y yndios, minas, chacaras, ganados, coca,
haziendas, granjerias, casas, y ganados y otros tratos
y aprouechamientos que tienen el y sus yndios y no
consienta ni de lugar que en esta visita se diga el
contrario de la verdad sin fraude ni engafio ni en
cubierta alguna so las dichas penas, y abiendo If.
531 entendido por la dicha lengua fue declarado y se
hallaron y vieron los yn[di]os y lo demas que se
s1gue.
Yndios

El mismo Don Diego Cayo ca9ique prin9ipal deste
pu[ebl]o que sera de edad de lo que pare9ia de
quarenta y 9inco a[fi]os poco mas o menos.
Vn nifio hijo de! dicho Don Di[eg]o que sera de
edad de nueue a[fi]os poco mas o menos.
Otra yn[di]a muger de! dicho Don Di[eg]o que se
llama Eleonor que sera de edad de 9inquenta a[fi]os
poco mas o menos.
Otra nifia llamada Catalina de edad de seys afios
poco mas o menos que la a criado y cria en su cassa

Yndias
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hija ques de la dicha [E]leonor su muger que su
padre es difunto.
Los bienes que dixo tener son estos.
Chacaras de
coca. i <;:[es]to
y m[edi]o

Vna chacara de coca Hamada Comile<;:ia nueba de
de [repetido] que cojera en cada vna mita un <;:esto
y otras <;:esto y m[edi]o.

M[edi]o <;:[es]to

Otra chacara de coca Hamada CoHata de que coxe
cada mita m[edi]o <;:esto de coca.
Otra chacara de coca If. 53vl Hamada Tomela nueba
que por ser nueba no coxe avn nada deHa y estando
buena coxera m[edi]o <;:esto.

Chacara de maiz Yten. Una chacara de maiz para su sustento a este
pu[ebl]o de m[edi]o almud de sembraduras de que
coxe una fanega de maiz.
Maiz

Otra chacara que tiene junto a los yn[di]os mitimaes
del pu[ebl]o de ViHavila, media legua deste, de un
almud y m[edi]o de maiz de que coxera dos
ffanegas y ocho almudes de mayz para su sustento.
Las chacaras de coca que ay y benefi<;:ian el y sus
yn[di]os de que pagan la tassa son las sig[uien]tes.

Coca. iii <;:[es]tos Una chacara de coca Hamada Cornela vieja de que
coxe tres <;:estos de coca en cada una mita.
vii <;:[es]tos

Otra chacara de coca Hamada Chumaata vieja de
que coxen siete <;:estos de coca en cada mita.

M[edi]o <;:[es]to

Otra chacara ques de la tassa que fue de vn yn[di]o
que es dif1unt]o Hamado Martin Charaz ques vieja
de que cojen cada mita medio <;:esto de coca.

1 guarco

If. 541
Otra chacara Hamada ChecoHese vieja de que coxen
cada mita vn guarco de coca.
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i 9[es]to

Otra chacara que fue de vn yndio diflunt]o llamado
Chasi ques difunto que la chacara es vieja de que
coxen vn 9esto de coca en cada mita.

i 9[es]to

Otra chacara que fue de vn yn[di]o que es difunto
llamado Yauiaicho que se llama Lilalacaue de que
coxen vn 9esto de coca cada mita.

i 9[es]to

Otra chacara llamada Lonso que fue de vn yn[di]o
diflunt]o llamado Delpro nombre vieja de que
coxen vn 9esto de coca de mita y algunas mitas
escasso.

i 9[es]to

Otra chacara que ovieron de Olase yn[di]o diflunt]o
vieja de que cojen vn 9esto de coca cada mita.

ii 9[es]tos

Otra chacara que quedo de vn yn[di]o Colina
difunto ques nueba de que coxen dos 9estos de coca
de mita.

i 9[es]to y
m[edi]o

Otra chacara llamada Yarasi ques vieja de que
coxen 9esto y m[edi]o de coca cada mita.
Dixo no auer otras chacaras del comun y tassa.

Yn[di]os

Otro yndio llamado Don Juan Alaca /f. 54v/
prin9ipal deste pu[ebl]o que sera de edad de
quarenta a[fi]os.
Su muger que se llama Ynes Loma que sera de edad
de quarenta y 9inco a[fi]os.
Un hijo suyo llamado Vi9ente que sera de edad de
catorze a[fi]os poco mas o menos.
Otro muchacho hijo del dicho llamado Di[eg]o que
sera de edad de onze a[fi]os poco mas o menos.
Una nifia hija del dicho que se llama Ysabel que
sera de edad de siete a[fi]os poco mas o menos.
Yten. Un muchacho nombrado Al[ons]o que sera
de edad de onze afios poco mas o menos hijo de
Don Martin ca9ique prin9ipal que ffue deste
rrepartim[ien]to y de la dicha Leonor muger deste
dicho Don Di[eg]o.
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Yten. Otro muchacho que al presente anda en la
dotrina del padre llamado Epouas questa en el
pu[ebl]o de Chicanoma hijo del dicho Don Martin
dif[unt]o y de una yndia Hamada Conoma.
Los bienes que dixo tener.
Coca. y[es]to
y m[edi]o]

Una chacara de de coca nombrada Checolesi vieja
de que cojen un yesto y m[edi]o de coca cada mita.
If. 55/

Otra chacara nombrada Tomela que agora puso de
nuebo que no coxe agora de nada y de aqui a vn afio
coxera un guarco de coca.

Maiz. fanega y
m[edi]a

Una chacara de maiz que tiene vna legua deste
pu[ebl]o en los mitimaes de Belabela de sembradura
de almud y m[edi]o de que coxe fanega y media de
maiz.

i fanega

Otra chacara en este pu[ebl]o de vn chuco de
sementera de que coxe vna fanega.

Coca. m[edi]o
y[es]to

Declaro que los dichos Alonso y Cristoual hijos de!
dicho Don Martin y les tiene a su cargo vna
chacarilla de coca de que coxen m[edi]o yesto de
mita el qual toman y juntan para la paga de la
comun de la tassa tienen los dichos Alonso y
Cristoual una chacara de maiz de sembradura de vn
chuco de que coxen media fanega para ayuda a
sustentallos.
Yten. Otro yn[di]o llamado Al[ons]o Allasso que
sera de edad de v[ein]te y yinco afios poco mas o
menos biudo.
Yten. Un nifio hijo suyo llamado Hernando que
sera de edad de vn afio poco /f. 55v/ mas o menos.
Una yndia questa en su seruiyio que se llama Ana
muger ques de Diaguillo yndio que se huio deste
pueblo abra tres a[fi]os questa en Omaruta que sera
de edad de treinta afios poco mas o menos.
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Los bienes que dixo tener es
Coca

Vna chacara de coca llamada Canylla vieja que
coxera della vn almuec;:a o dos de coca.

Maiz. i fanega

Vna chacara de maiz para su sustento de vn chuco
de sembradura de que coxera vna fanega.
Yten. Otro yndio llamado Don Juan Chuipara viejo
que sera de edad de setenta a[fi]os poco mas o
menos.
La muger deste Juan llamada Fran[c;:is]ca Cachu que
sera de la misma hedad.
Vn hijo suio llamado P[edr]o Chaa que sera de edad
de v[ein]te afios poco mas o menos hijo deste dicho
Don Juan ques casado.
Su muger deste P[edr]o que se llama Juana Lopo
que sera de edad de veinte y c;:inco a[fi]os poco mas
o menos.
If. 56/

Vn hijo deste Don Juan nifio llamado Luis que sera
de edad de seys meses poco mas o menos.

Los bienes que dixeron tener padre e hijo es lo
siguiente.
Coca. i guarco

Vna chacara de coca Hamada Lililaca vieja de que
coxen vn guarco de coca de mita.

M[edi]o c;:[es]to

Otra chacara de coca junto a esta vieja de que coxen
m[edi]o c;:esto en cada mita.

<;:[es]to y
m[edi]o

Otra chacara llamada Chamaate vieja de que coxen
c;:esto y m[edi]o de coca en cada mita.
Otra chacara pequefiita de agora puesta que quando
sea para cojer de aqui a vn afio coxeran dos guarcos
de coca de mita.

Maiz. ii
fa[neg]as

Vna chacara de maiz para sustento de los dichos de
chucos de sembradura de que coxen dos ffanegas de
maiz.
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i fa[nega]

Otra chacara de maiz en el pueblo de los yn[di]os
mitimaes de Velavela de vn chuco de sembradura
de que coxen vna fanega.
Otro yn[di]o Hamado Al[ons]o Camastona que sera
de edad de ve[in]te y ocho a[fi]os poco mas o menos
biudo.
If. 56vl
Vn hijo suyo Hamado Martin que sera de edad de
tres afios que se lo cria Don Alonso ca9ique de
Lasa.
Una nifia Ysabel Pina que le sirbe de hedad de ocho
a[fi]os.
Los bienes que tiene
Vna chacara Hamada Colina que tiene dixo que todo
lo pro9edido deHa se toma para la tassa.

Mayz. i
flaneg]a

Vna chacara de maiz de dos chucos de sembradura
de que cojen vna hanega para su [entre renglones]
sustento.
Otro yn[di]o Hamado Diego que sera de edad de
treinta a[fi]os poco mas o menos que quedo aqui de
los hijos de unos yn[di]os mitimaes del
rrepartimi[en]to de Guarina desde el tiempo de!
ynga.
Una yn[di]a Hamada Ynes muger que es de
Bartolome yn[di]o que se huio deste pueblo questa
en Haiopaia para que sirue a este Di[eg]o que sera
de edad de treinta afios poco mas o menos.
Un nifio hijo desta yndia y del dicho Bartolome que
sera de hedad de tres afios.
Otro nifio hijo desta yndia y del dicho Bartolome
huido que sera de edad de vn afio poco mas o
menos.
If. 571
Los bienes que tienen son
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guarcos

Vna chacara de coca deste Diego Hamada CamiHaa
vieja de que coxe dos guarcos de coca.

guarco

Otra chacara de coca llamada Tomila nueba de que
coxera para de aqui a vn afio un guarco de coca de
mita.

11

1

Maiz. m[edi]a
flaneg]a
11

guarcos

i flaneg]a y
m[edi]a

Vna chacara de maiz en este pu[ebl]o de vn chuco
de sembradura de que coxera m[edi]a fanega.
Tres chacaras de coca de la dicha Ynes muger del
dicho Bartolome viejas de que coxe dos guarcos de
coca para eHa y sus nifios y quel ca<;:ique Don Diego
se las benefi<;:ia.
Yten. Vna chacara de maiz desta dicha yn[di]a de
vn chuco de sembradura de que coxe fanega y
m[edi]a para su sustento.
Otro yn[di]o Hamado Alonso Domingo de edad de
diez y ocho a[fi]os poco mas o menos.
Su muger deste Alonso Hamada Ysabel de edad de
veinte a[fi]os poco mas o menos.
Los bienes que tienen son
Vna chacara de coca llamada Tomella nueba de que
cojera de oy en vn afio vn guarco de coca de mita.

ix almudes

/f. 57v/
Otra chacarilla de maiz para su sustento de vn
chuco de sembradura de que coxe nueue almudes de
maiz.
Vna yn[di]a biuda muger que fue de Pacaste yn[di]o
diflunt]o que sera de edad de quarenta y <;:inco
a[fi]os.
Vn hijo desta yndia llamada Al[ons]o Quicho que
sera de edad de catorze a[fi]os poco mas o menos.
Dixo ser proue y no tener bienes algunos ella ni su
hijo y quel ca<;:ique deste pu[ebl]o los sustenta y da
de comer.
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Declararon estos ca9iques e yn[di]os que de dos y
tres afios a esta parte se les huieron deste pu[ebl]o
dos yn[di]os llamados el vno Diego questa en
Omaruta en guarda de vnas bacas de Diego Gar9ia
de Billalon y el otro Bartolome Puyo questa en
Haiopaia para los quales no an buelto a este
rrepartimi[en]to.
E luego se les pregunto a los dichos ca9iques e
yn[di]os que queda cada uno dellos de tassa, y que
dafio o agrauio rresiben del ca9ique, y que serui9io
cada vno dellos le hazen y otros aprouechamientos.
Y dixeron que todos juntos van a trabaxar y
trabaxan en las chacaras /f. 58/ del comun que
tienen sefialadas para la tassa y que todo aquello
que dellas coxen y pro9eden lo juntan en vna cassa,
y si no bastan para pagar y henchir quarenta 9estos
de coca que dan de mita cada vno dellos contribuie
con la coca que tiene e coxe de las chacarillas que
tienen declaradas cada vno dellos tener espe9ial y
sefialadamente para si y que algunas mitas y afios
no coxen para cumplir por ser pocos yn[di]os y ser
los a[fi]os estireles y que enton9es para cumplir la
tasa o por no poder hazer otra cossa van fuera deste
pu(ebl]o a otros pueblos y benden a trueco de coca
para cumplir hasta los a9adones herramientas que
tienen para el benefi9io de sus chacaras y los mates
y bestidos a causa de lo qual an benido, y estan en
estrema nesesidad y proueza y sin herramientas para
beneffi9iar sus chacaras y no pueden cumplir con
sus encomenderos a causa de lo qual cada afio los
lleban presos a la carcel de la 9ibdad de La Paz por
la tassa en lo qual se ocupan y estauan y son
grauemente vejados y mo If. 58v/ lestados y se
mueren y apocan del mucho trabaxo.
Ffue le preg[unta]do al dicho Don Diego Cayo que
declare que como a ca9ique y sefior prin9ipal que es
deste pu(ebl]o que que serui9io le hazen los dichos
sus yndios y que otros aprouechamientos le dan.
Dixo que no le ayudan en cossa alguna ny le hazen
serui9io algunos porque todos ellos trabaxan en las
chacaras del comun de la tassa que pagan salbo que
cada vno los tales sus yndios vn dia o dos le ayudan
a fazer vna chacara de maiz para su sustento y les
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da de comer y beber aquellos dias, y no le dan otro
aprouechamiento ni seruic;io alguno.
E luego encontinente se !es pregunto a los dichos
yndios y a cada vno dellos de por si que seruic;io o
aprouechamiento dan al dicho Don Diego su
cac;ique como a su sefior princ;ipal que es, o si de!
son vejados o molestados en cossa alguna, o !es
haze algunos malos tratamientos o agrauios, o !es
lleba alguna tasa demasiada o otro pec_ho alguno
que !es declaren If. 591 sin temor alguno para que se
an desagrauiados todo lo qua! se !es dio a entender y
entendieron a cada vno dellos de por si secreta y
apartadamente. Y despues en general por la dicha
lengua dixeron no hazer seruic;io ny dar otro
aprouechamiento alguno al dicho Don Diego salbo
que cada afio de vna conformidad le ayudan vn dia
o dos en vna su chacara de maiz para su sustento, y
que del no rresiben agrabios algunos ni malos
tratamientos sino buenos, y esto rrespondieron por
la dicha lengua. Siendo dello testigos Don P[edr]o,
cac;ique y alcalde de! pueblo princ;ipal destos yndios
de Lassa, y Don Alonso, cac;ique princ;ipal deste
rrepartimiento de los Chapis que todo lo susodicho
vieron, oyeron, ny [asi: y] entendieron, y dixeron
ser ansi como de suso va declarado. Diego Dabila
de Cangas. Martin de Arebalo. Ante mi,
Fran[c;is]co de Alderete, escribano.
E luego los dichos sefiores visitadores le tornaron
aperc;ibir e aperc;ibieron y mandaron al dicho Don
If. 59vl Diego y a los demas yn[di]os que presentes
estauan que si tienen mas yn[di]os, ganados, minas,
coca, tierras, chacaras, y otros aprouechamientos lo
declaren clara y abiertam[en]te sin dello yncubrir
cossa alguna para que su magestad dello se a sabido
sopena de priuac;ion del sefiorio y cac;icazgo y de las
demas penas en la dicha prouision contenidas
demas de los quales seran castigados conforme a
d[e]r[ech]o. Y no creeydos en cossa alguna los
quales dichos cac;iques e yn[di]os, aviendo lo
entendido por la dicha lengua, dixeron que socargo
de) dicho juram[ent]o no tienen otra cossa que
manifestar porque no tienen mas, y si lo tubieran lo
dixeran, y es notorio la proueza [asi: poureza] y
miseria que tienen. Siendo dello testigos los dichos.
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Di[eg]o Dabila de Cangas. Martin de Arebalo.
Ante mi, Fran[9is]co Alderete, escribano.
E despues de lo susodicho en el dicho pueblo de
Chaurina a veinte y ocho dias de] dicho mes de
agosto de] dicho afio de mill y qui[nient]os y
sesenta y siete a[fi]os los dichos sefiores visitadores
mandaron pare9er If. 60/ ante si al dicho Don Diego
ca9ique susodicho y a los demas sus yn[di]os de]
dicho pu[ebl]o y se les pregunto lo sig[µien]te.
Ffue Jes preg[unta]do que declaren que en tiempos
de] ynga, sefior que fue destos rreynos, que tributos
y cossas le daban los yn[di]os deste pueblo y de que
cossas y por que orden se lo tributauan y que
personas y de que edad. Dixeron que le daban y
tributauan en cada vn afio diez 9estos de coca y
otras diez petaquillas de coca lo qua] le dauan
quarenta yn[di]os que auia en este pu[ebl]o y los
tales yn[di]os que ansi le tributaun eran cassados en
su ley de edad de veinte a quarenta afios y que no
Jes llebaba otro tributo alguno.
Ffue les preg[unta]do declaren que orden tienen el
dia de oy quel rrepartir e pagar de la tassa que dan a
sus encomenderos y quanta dan y en que cosas y si
son mas vexados o trabaxados o mas rrelebados
agora que en tiempo del ynga. Dixeron quellos
tienen declarado el orden que tienen en el juntar,
trabaxar, y rrepartir desta tassa y que /f. 60v/ todos
trabaxan de comunidad segun dicho es y lo juntan y
si Jes falta lo hinchen de sus chacarillas que cada
vno tienen y lo buscan en otras partes con gran
trabaxo como declarado tienen, y que dan de tassa a
sus encomenderos en cada vn afio 9iento y veinte
9estos que sale a cada mita de tres que dan en el afio
quarenta 9estos de coca los quales dan y ponen en
este su pueblo de Chaurina, y en quanto asi son
agora mas trabaxados o mas rrelebados que en
tiempo del ynga dixeron que agora biben con
mucho mas trabaxo que en aquel tiempo por ser
como son poco yn[di]os y pagar mas y exsesiba
tassa que el ynga Jes llebaba siendo enton9es
quarenta y a causa de auerse muerto y mueren los
yndios deste pueblo se les an secado y perdido y
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henchido de monte las chacaras que auia y por esto
an pedido rretasa a su mag[es]t[ad].
Ffue les preg[unta]do si en este rrepartimi[en]to y
pueblo ay minas de oro o plata, If. 61/ o guacas,
adoratorios, o cossas offrecidas al sol o a la luna o a
los truenos que lo declaren que su mag[es]t[ad] no
se lo quitara antes les defendera y anparara en ello y
lo poseeran como los demas espafioles y basallos de
su mag[esta]d lo posseen. Dixeron que no tienen
minas, guacas, ni adoratorios, ni otra cossa alguna
de lo que les preg[unta]do.
Ffue les preg[unta]do declaren si de sus
encomenderos o criados o del padre que los dotrina
o de otra persona alguna rresiben o les an fecho
algunos agrauios o molestias o sin justi9ia o si les
an tornado algunas cossas o les an llebado algunos
tributos demasiados de los que la tassa manda.
Dixeron que no an rresebido agrabio alguno ni
malos tratamientos de los dichos sus encomenderos
ni del p[adr]e ni de otra persona alguna ni les an
llebado tributos demasiados ni se sienten agrauiados
de cossa alguna mas de en la mucha tassa que
pagan.
/f. 61v/
Ffue Jes preg[unta]do que la tassa quel dia de oy
pagan a sus encomenderos si la podrian o querrian
pagar o que se !es comutasen en otras cossas quellos
tengan que puedan pagar en sus tierras con menos
veja9ion y molestia y mal descansso para su
conserua9ion y aumento. Dixeron que del tiempo
del ynga a esta parte siempre an tributado en coca y
que agora si alguna tassa ovieren de pagar se
holgaran de la pagar en coca porque no tienen otra
cossa de que la poder pagar.
Ffue le preg[unta]do si agora estan diuididos y
encomendados en dos o en mas personas y que dafio
y menos cabo rresiben dello, y si por esta dibision
se le a quitado al sefior prin9ipal su sefiorio y si por
esto son mas agrauiados. Dixeron que mas querian
estar encomendados en uno que en muchos
encomenderos por la molestia y que no se le a
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quitado el sefiorio al car;ique prinr;ipal avn questan
encomendados If. 62/ en seys encomenderos.
Ffue les preg[unta]do que declaren que tributo y
tassa les parer;e que podran pagar el de oy
buenamente sin gran trabaxo,vexar;ion, y molestia
en tal manera quevengan en aumento y no en
diminur;ion y que les que de alguna cossa para
curarse en sus enfermedades y donde podran poner
la tal tasa. Dixeron que por ser como son pocos
yn[di]os y mui proues [asi: poures] y nesesitados y
morirse de los yn[di]os les parer;e que podran dar
buenamente sin gran trabaxoveinte r;estos de coca
cada mita de tres del afio que son sesenta r;estos por
afio puestos en este pueblo y no otra cossa alguna.
Lo qual dixeron por lengua del dicho Juan,
ynterprete, y los dichos sefioresvisitadores lo
firmaron de sus nombres, y no firmo el dicho
ynterprete porque dixo no saber. Diego Dabila de
Cangas. Martin de Arebalo. Ante mi, Fran[r;is]co
de Alderete, escribano.
E despues de lo susodicho en el dicho pueblo de
Chaurina en veinte y nueue /f. 62v/ dias del mes de
agosto del dicho afio los dichos sefiores Diego
Dabila de Cangas y Martin de Arebalo,visitadores
de susonombrados, fueron aver y bieron y
andubieron todas las chacaras de coca que estos
yndios tienen para dar su parer;er en todo. Siendo
testigo Joan Ynga, ynterprete. Diego Dabila de
Cangas. Martin de Arebalo. Ante mi, Fran[r;is]co
de Alderete, escribano.
E luego en este dicho dia yo el dicho escribano doy
ffee que los dichos sefioresvisitadoresvisitaron las
cassas deste dicho pueblo y hallaron quatro cassas
pobladas de poca gente y mucha pobrer;a y r;inco
casas despobladas. Testigos el dicho [sic: los
dichos]. Ante mi, Fran[r;is]co Alderete, escribano.
Nos, Diego Dabila de Cangas y Martin de Arebalo,
visitadores nombrados por su alteza paravisitar los
pueblos de Yquirongo y Chaurina Chapes yndios
yungas de coca y entender la posibilidad que tienen
para saber lo que podran dar de tassa a sus
encomenderos, despues de auervisitado como

99
visitamos los dichos dos pueblos e ynfformado nos
de los yndios que If. 63/ en ellos ay y las edades que
tienen y los que son tribuatarios y las chacaras que
tienen y curas son y que dan de tassa y hecho
padron de todo ello e sabido la uerdad asi de!
sac;:erdote que los dotrina y a dotrinado y de otras
personas y yndios comarcanos de quien entendimos
aprovecharnos y andado como andubimos y bimos
por vista de los todas sus chacaras de coca y otras
sementeras de su sustento y las cassas y todo lo
demas que conbenia para darme parec;:er de lo que
pueden dar de tassa y que !es que de alguna cossa
para se sustentar y curar sus enfermedades como su
al[tez]a nos manda dezimos debaxo de! juramento
que tenemos fecho y [tachado] en dios y en nuestras
conc;:enc;:ias que es nuestro parec;:er que los yndios
quel dia de oy ay en estos dos pueblos deben dar lo
siguiente.
Coca. xviii c;:[es]tos
Yquirongo
El cac;:ique Don Gonc;:alo Cocacha del pueblo de
Yquirongo y sus yn[di]os deen [sic: den] en cada
mita de tres del afio a sus encomenderos diez y
ocho c;:estos de coca del tamafio peso y medida que
los an acostumbrado a dar hasta aqui puestos /f. 63v/
en su pueblo de Yquirongo y no otra cossa.
Coca. xxvi c;:[es]tos
Chaurina
El cac;:ique Don Diego Caio de! pu[ebl]o de
Chaurina y sus yndios den en cada mita de tres de!
afio a sus encomenderos veinte y seis c;:estos de coca
del tamafio peso y medida que los an acostumbrado
a dar y dan el dia de oy puestos en su pu[ebl]o y no
otra cossa.
Otro si dezimos que los pueblos deste
rrepartimi[en]to de los Chapis son quatro llamados
Lasa, Yrupana, Chaurina, Yquirongo, los quales
estan vno en pos de otro en termino de c;:inco
lenguas [sic: leguas], y dellos no se visito mas de
los dos dellos que son Chaurina Y quirongo los
quales estan uno en pos de otro en termino de c;:inco
leguas porque por la dicha rreal prouision no se nos
manda mas aunque fuimos rrequeridos por algunos
de los encomenderos como de suso van declarados,
e quel dicho rrepartimiento esta encomendado en
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seis encomenderos y esta yndibisa e por partir y
para que no aya pleito entre los encomenderos unos
con otros y con los dichos yndios siendo su alteza
seruido conbiene If. 64/ que se visiten estos dos
pueblos que faltan y la retassa sea a todo el
rrepartimiento por ser todos como son unos y
subjetos a vn ca9ique ques el de Lassa para que
cada vno de los encomenderos ay a la parte que
vuiere de auer justamente, y lo ffirmamos de
nuestros nombres ffecho en la 9ibdad de nuestra
sefiora de La Paz a veinte y dos dias del mes de
setiembre de mill y quin[ient]os y sesenta y siete
a[fi]os. Diego Dabila de Cangas. Martin de
Arebalo. Ante mi, Alonso de Villascusa, escribano
publico.
Prouision 2

Don Felipe por la gra9ia de dios, rrei de Castilla, de
Leon, de Aragon, de las dos <;:esilias, de Jerusalen,
de Nabarra, de Granada, de Toledo, de Valen9ia, de
Gali9ia, de Mallorcas, de Sebilla, de <;:erdena, de
Cordoba, de Cor9ega, de Mur9ia, de Jaen, de los
Algarues, de Alge9ira, de Gibraltar, de las yslas de
Canaria, de las yndias yslas y tierra firme, del mar
09eano, condes de Flandes y de Tirol, etc. A bos
Diego Dabila de Cangas y Martin de Arebalo que
rresidis en la 9ibdad de nuestra sefiora de La Paz
salud y gra9ia bien sabeis como por nuestro
man[da]do visitastis de Yquirongo y Chaurina que
son en los yungas de los terminos desa 9ibdad /f.
64v/ de la encomienda de! capit[an] Joan Remon e
Juan Rodriguez vezinos della, y que en el pare9er
que en ella distes dixistes conbenirse visitas en otros
dos pueblos que se llamarian Lasa [e] Y rupana por
ser todos los dichos quatro pueblos de vn
rrepartimiento y sujetos a vn ca9ique lo qual nos
pare9io que se deuia visitar y tasar y para que tenga
cumplido efeto visto por el presidente e oydores de
la nuestra audien9ia y chan9illeria que por nuestro
man[da]do rreside en la 9ibdad de La Plata de los
nuestros rreynos del Pim teniendo conffian9a de
vuestras personas ffue acordado que bos lo
debiamos cometer y que debiamos mandar dar esta
nuestra carta para dar en la dicha rrazon e nos
touimos lo por bien por la qual bos mandamos que
luego questa nuestra carta bos ffuere entregada bais
a los dichos dos pueblos de Lassa [e] Yrupana y
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pueblos y estarn;:ias dellos y llegados que a ellos
seays oyreis una missa solene del espiritu santo que
alumbre v[uest]ros entendimi[en]tos If. 651 y os de
gra9ia para que justa e derechamente hagais la dicha
visita y despues de dicha la dicha missa jurareis
antes sa9erdote que la oviere dicho que bien y
fielmente sin odio ni afi9ion alguna la hareis y
luego advertireis a los ca9iques prin9ipales de los
dichos pueblos que no escondan los yn[ di]os que
tienen ni les manden yr a otra parte ni deshagan
buhios sopena que seran priuados del sefiorio y
luego os ynformareys que par9ialidades y aillos ay
en cada vn pueblo de los susodichos y como se
Haman y quantos yndios tienen cada par9ialidad y
hareis padron de todos los yn[di]os que tienen y de
que edades son y de los que dellos son tributarios y
de la pos9ibilidad que tienen y que coca beneffi9ian
y dan de tassa y cuias son las chacaras donde la
coxen y si los ca9iques e yn[di]os de los dichos
pueblos tienen otros tratos y granjerias y rrescates e
abiendo lo visto e ynformado os de todo dareis
sobre ello v[uest]ro pare9er y lo enbiareis a la dicha
nuestra audien9ia ante los dichos If. 65vI n[uest]ro
presidente e oydores della para que por ellos visto
se prouea lo que mas conuenga a nuestro serui9io y
al bien y conserba9ion de los naturales y mandamos
a qualesquier personas de qualquier estado y
condi9ion que sean ansi espafioles como ca9iques e
yndios de quien entendieredes sea ynformados 9erca
de lo susodicho que parescan ante los y digan sus
dichos y despusi9iones a los plazos y so las penas
que de nuestra parte les pusieredes las quales nos
por la presente les ponemos y auemos por puestas y
por condenados en ellas lo contrario haziendo que
para hazer la dicha visita y para lo dello anexo y
dependiente bos damos poder y comision en forma
y mandamos que os ocupeis en la dicha visita
treinta dias y por el trabaxo y ocupa9ion que en ello
aveis detener ayais y llebere de salario en cada vn
dia dellos a seis pesos de plata ensaiado a costa de
las partes en quien estan encomendados los dichos
pueblos y de los ca9iques dellos por mitad. Dada en
la 9ibdad de La Plata a veinte e dos If. 661 dias de!
mes de otubre de mill y quinientos y sesenta y siete
afios. El li9[en9ia]do P[edr]o Ramirez, el
li9[en9ia]do Matien90, el li9[en9ia]do Antonio
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Lopez de Haro. Yo, Tristan Sanches, escribano de
camara de su Catolica magestad, la fize escrebir por
su mandado con acuerdo de su presidente y oidores
rregistrada. Lazaro de Laguila, chanc;:iller. P[edr]o
de (:eballos.
En la c;:ibdad de nuestra sefiora de La Paz en veinte
dias del mes de hebrero de mill y quinientos y
sesenta y ocho a[fi]os los sefiores Diego Dabila de
Cangas y Martin de Arebalo dixeron que ellos an
hecho la visita que Jes a sido mandada por una rreal
prouision su tenor de la quales este que se sigue.
Ante mi, Alonso de Villascusa, escribano pu[bli]co.
Visita del pu[ebl]o de Lasa
En el pueblo de Lasa yndios Chupis yungas de coca
termino y juridic;:ion de la c;:ibdad de nuestra senora
de La Paz en veinte y dos dias del mes de henero de
mill y quinientos y sesenta y ocho a[fi]os los
sefiores Diego Dabila /f. 66v/ de Cangas y Martin
de Arebalo dixeron que ansi es que su magestad por
vna su prouision rreal emanada de su rreal audienc;:ia
y chanc;:illerra de la c;:ibdad de La Plata que es la
arriba contenida les manda que visiten los pueblos
de Lasa y de Yrupana y sus subjetos que son del
rrepartimiento de los Chapis en cumplimi[en]to de
lo qual ellos son venidos de la c;:ibdad de La Paz al
dicho efeto y para que la dicha visita se haga bien y
fielm[en]te y aia escribano que de fee de los autos y
cossas que en ella pasaren para que a su magestad
dello le conste que nombrauan y nombraron por tal
escribano de la dicha visita a Andres Gomez
Marron questa presente que es persona abre y
sufic;:iente para ello y le daban y dieron poder
cumplido y bastante qual de dio en tal casso se
rrequire y le dieron comision en forma y lo firmaron
de sus nombres. Siendo testigos el bachiller
Estrella, clerigo que tiene a cargo esta dotrina, y
Don G[onc;:al]o, cac;:ique de Yquirongo, y Don
Di[eg]o, cac;:ique de Chaurina. Diego Da /f. 67/ vila
de Cangas. Martin de Arebalo.
E luego yncontinente yo el dicho Andres Gomez
Marron quiriendo vsar el dicho ofic;:io acepto el
dicho cargo y ofic;:io de tal escribano de visita y juro
y prometio por dios nuestro sefior y por su bendita
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madre santa maria que usar a bien y fielmente el
dicho ofic;:io de ta! escribano sin afic;:ion de parte a
todo ni lea! saber y entender y lo firmo de mi
nombre. Testigos el bachiller Estrella, Andres
Gomez Marron.
E luego encontinente en el dicho pu[ebl]o de Lassa
en este dicho dia mes y afio susodicho en presenc;:ia
de mi el dicho escribano y testigos los dichos
sefiores visitadores oyeron una missa del espiritu
santo lo qual dixo el bachiller Martin Albarez
Estrella clerigo que rreside en la dotrina destos
yn[di]os Chapis para que le sea seruido de alumbrar
sus entendimientos dandoles grac;:ia para quebren
justa y derechamente hagan la dicha visita y yo el
dicho escribano doy fee que /f. 67v/ oyda la dicha
misa juraron y prometieron a dios nuestro sefior y a
santa maria su bendita madre solenemente ante el
dicho bachiller Estrella en el libro misas en que se
dixo la missa que sin odio ni afic;:ion de parte haran
la dicha visita y q[uen]ta de los naturales de los
dichos pueblos y sus subjetos que !es esta cometida
a todo su saber y entender en dios y en sus
consenc;:ias conforme ajusta. Siendo dello testigos
los dichos y Don Alonso Copina, cac;:ique deste
pueblo de Lassa, y Don P[edr]o Yucra, y otros
princ;:ipales e yndios. Diego Dabila de Cangas.
Martin de Arebalo. Ante mi, Andres Gomez
Marron.
E despues de lo susdicho en el dicho pueblo de
Lassa en este dicho dia e mes y afio de mill y
quin[ient]os y sesenta y ocho a[fi]os los dichos
sefiores visitadores dixeron que para que la dicha
visita se haga como conbiene nombraban y
nombraron por lengua e ynterprete de la dicha visita
a Juan Ynga, yanacona del sefior Diego Dabila de
Cangas, que presente estaua el qua! juro por dios
nuestro sefior e por su bendita madre Santa /f. 68/
Maria que seruira de ynterprete en esta visita [y]
ynterpretar a toda berdad asi de lo que fuere
preg[unta]do a los dichos yn[di]os como lo que
ellos rrespondieren a las preguntas que !es fueren
hechas sin acrec;:entar ni menguar cossa alguna y sin
aficion de parte. Siendo testigos el dicho bachiller
Estrella y Don Diego, cac;:ique de Chaurina, y no
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firmo porque dixo no saber. Diego Dabila de
Cangas. Martin de Arebalo. Ante mi, Andres
Gomez Marron.
E luego en este dicho dia, mes, y afio los dichos
sen.ores visitadores hizieron parec;:er ante si a Don
Al[ons]o Ypina, cac;:ique princ;:ipal deste pueblo de
Lasa, y a todos los demas princ;:ipales e yn[di]os que
estauan en el dicho pueblo ystando todos juntos les
aperc;:ibieron y mandaron que digaan [sic: digan] la
verdad asi de los yn[di]os y posibilidad que tienen
y chacaras y demas cossas conforme a lo que les
fuere preg[unta]do so las penas puestas por su
magestad en semexante casso conforme a la rreal
prouision demas If. 68vl de que seran castigados
conforme a d[e]r[ech]o lo contrario haziendo, y el
dicho Don Alonso y sus yn[di]os juraron y dixeron
aviendo lo entendido por la dicha lengua y ansi lo
cumpliran. Ante mi, Andres Gomez Marron.
E despues de lo susodicho en veinte y tres dias del
dicho mes de enero del dicho afio de mill y
quinientos y sesenta y ocho afios los dichos sen.ores
rresibieron juramento en forma de d[e]r[ech]o por
dios nuestro senor y por santa maria su bendita
madre y por la sen.al de la cruz del dicho Don
Al[ons]o Copina �el [sobre escrito] qual aviendo
jurado mandaron diga y declare muy
particularmente que pueblos de yndios tiene que
sean a el subjetos, y estanc;:ias, tierras, y ganados,
chacaras, y minas en su tierra, e que yn[di]os
mitimaes le siruen y si alla en la sierra tiene algunos
pu[ebl]os o yn[di]os e que seruic;:io le hazen, y que
tributos le pagan, y que ganados tiene de la tierra y
de Castilla. Dixo que no tiene otros pueblos de
yn[di]os, ni bienes, ni estanc;:ias If. 691 en otra parte
alguna mas que en este pueblo de Lasa, y que los
yn[di]os y chacaras y demas cossas que tienen son
los siguientes.

.

El cac;:ique

Don Alonso Copina cac;:ique princ;:ipal que sera de
edad de c;:inquenta afios poco mas o menos.
Su muger llamada Dofia Juana Came que sera de
quarenta afios.
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Un hijo suio llamado Don Al[onsJo que sera de
edad de catorze afios.
Un nifio ansi mesmo su hijo llamado Don P[edr]o
que sera de edad de cuatro a[fi]os.
Otro nifio tanbien su hijo y de la dicha Dofia Ju[an]a
su muger que llaman Don Felipe que sera de seis
meses.
Una yndia de su seruic;:io Hamada Dofia Ysabel que
sera de edad de quarenta y c;:inco afios.
Un nifio hijo de! dicho Don Al[ons]o y de esta
yn[di]a Dofia Ysabel que se llama Andres que sera
de un afio y m[edi]o.
Una nifia ansi mesmo hija /f. 69v/ de! dicho Don
Alonso y desta dicha yndia que se llama Luisa y
sera de onc;:e afios.
Una yndia llamada Catalina que es de! serui c;:io de
su muger de Don Alonso que sera de edad de veinte
y seis a[fi]os.
Una nifia llamada Ynes que sera de e[dad de] seis
a[fi]os hija del dicho cac;:ique Don Alonso y de la
dicha yn[di]a Catalina.
Un yndio que se llama P[edr]o Guarca yanacona de!
dicho Don Alonso que sera de treinta y c;:inco
a[fi]os.
Una yndia vieja que esta ansi mesmo con el dicho
Don Al[ons]o y con Dofia Juana su muger.
Los vienes que tiene el y los de su cassa son los
siguientes.
Coca. ii c;: [es]tos

Vna chacara de coca llamada Taco de que coxe en
cada mita de tres del afio dos c;:estos de coca.

i c;:[es]to

Otra chacara Hamada Vincuata de que coxe un c;:esto
cada mita.

1 guarco que es

Otra chacara de Dofia Juana su muger de que coxe
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la ochaua parte
de vn c;:esto

un guarco de coca cada mita.

i c;:[es]to

Otra chacara de coca ques de Dofia Ysabel su china
que Haman Taco de que se coxe en cada mita un
c;:esto de coca.

Maiz. xiii
cargas
111

cargas

If. 701
Una chacara de maiz de dos almudes de sembradura
de que coxe cada afio treze cargas para, su sustento.
Otra chacara de maiz de medio almud de senbradura
de que coxe cada afio tres cargas para su sustento de
los de su casa.

xx cargas

Otra chacara de maiz de vna carga de sembradura
de que se coxe en cada afio veinte cargas para su
sustento de los de su cassa.

Lomos que
es yuca

Una chacara de lomos para su sustento y de los de
su casa y que no tiene otros bienes.
Yten. Declaro el dicho Don Alonso cac;:ique
princ;:ipal y los demas princ;:ipales e yn[ di]os deste
pueblo que tienen seis chacaras que trabaxa el
comun para su tassa que son las siguientes.

Coca. chacaras
de coca para la
tassa en que
trabaja el
comun

Una chacara de coca que Haman GuariscaHo de que
coxen en cada mita seis c;:estos.
Coca. vi c;:[es]tos
Otra chacara de coca que Haman Taco de que se
coje cada mita de tres del afio veinte c;:estos de coca.
Otra chacara de coca que Haman Vicoatada que se
coxe en cada mita treinta c;:estos If. 70vl cada mita.
Otra chacara de coca Hamada Yocosi de que coxe
cada mita siete c;:estos de coca.

xx c;:[es]tos

xxx c;:[es]tos

vii c;:[es]tos
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Otra chacara de coca que llaman Yalica de que
coxen cada mita dos c;:estos de coca.
Otra chacara llamada Chaara de que se coxen otros
dos c;:estos de coca cada mita.

Vn yn[di]o

Vn yndio llamado Don Grauiel Villmasagna que
sera de quarenta y ocho a[fi]os poco mas o menos.
Su muger llamada Ynes Quilpa que sera de quarenta
a[fi]os poco mas o menos.
Un nifio su hijo que se llama Juan que sera de dos
afios.
Una nifia Hamada Catalina que sera de edad de diez
afios.
Una yndia de su seruic;:io Hamada Catalina Yleo que
sera de c;:inquenta afios.
Una mochacha hija del dicho Don Grauiel y desta
yn[di]a que se llama Catalina que sera de catorze
a[fi]os.
Los bienes que tiene son los sig[uien]tes.
If. 71/

Coca. i c;:[es]to

Una chacara de coca que Haman Taco que coxe
cada mita vn c;:esto de coca.

i c;:[es]to

Otra chacara que llaman Taco que coxe cada mita
vn c;:esto de coca.

Maiz. iii cargas

Una chacara de maiz de m[edi]o almud de
sembradura de que coxe cada afio para su sustento
tres cargas.

111

cargas

Yuca

Otra chacara de mayz de que se coxen otras tres
cargas para su sustento.
Otra chacara de yuca para su sustento y que no tiene
otros bienes ningunos.

ii 9[es]tos

ii <;:[es]tos
lxvii <;:[es]tos
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Ffue le preg[unta]do que seruis;io haze a su cas;ique
y en que le ayuda y si rresibe del algun agrauio o
maltratamiento. Dixo que le ayuda dos dias en el
afio en una chacara de maiz y otros dias en una de
yuca y que no le haze otro seruis;io ni rresibe del
.
.
nmgun agramo.
Ffue le preg[unta]do que tassa paga para su
encomendero y donde la ponen. Dixo que paga dos
s;estos cada mita que son seis s;estos cada afio
puestos en este pu(ebl]o de Lassa.
Otro yn[di]o llamado Don Diego Macha que sera de
veinte y ocho a(fi]os poco mas o menos.
/f. 71v/
Y su muger llamada Ynes que sera de edad de
treinta afios.
Un nifio su hijo que se llama P[edr]o que sera de
tres a[fi]os.
Otro nifio llamado Juan que sera de ocho afios
[tachado] meses.
Vna muchacha ansi mesmo su hija que Haman
Catalina que sera de catorze a[fi]os.
Otra nifia su hija que sera de siete afios.
Los bienes que tienen son los siguientes.
Coca. ii s;[es]tos

Una chacara de coca que llaman Taco de que coxe
en cada mita dos s;estos de coca.

M(edi]o s;[es]to

Otra chacara de coca que llaman Taco junto a esta
otra de que coxe cada mita m[edi]o s;esto de coca.

Maiz. iiii cargas

Una chacara de maiz que llaman Opocorri de medio
almud de senbradura de que coxe quatro cargas
cada afio para su sustento.

11

cargas

Otra chacara de vn chuco de sembradura de que
coxe cada afio dos cargas.
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Yuca

Una chacara de yuca para su sustento y juro no
tener otros bienes.
If. 72/

Ffue le preg[unta]do que seruii;:io haze a su cai;:ique
y en que le ayuda y si le haze algun agrauio. Dixo
que le ayuda dos dias en el afio en una chacara de
maiz y otros dos en una de yuca y que no le haze
otro seruii;:io ni rresiben del ningun agrauio.
Ffue le preg[unta]do que da para la tasa de su
encomendero y donde la pone. Dixo que da cada
afio s;eis s;estos de coca puestos en este pu[ebl]o de
Lasa.
Otro yndio llamado Juan Ochane que sera de edad
de quarenta afios poco mas o menos.
Su muger llamado Ysabel Chaio que sera de veinte
e dos afios.
Un nifio si hijo que se llama Agustin que sera de
i;:inco a[fi]os.
Una nifia su hija que se llama Ysabel que sera de
dos afios y m[edi]o.
Otra nifia ansi mesmo su hija que sera de ocho
meses que se llama Luisa.
Los bienes que tienen son los sig[uien]tes.
Coca. m[edi]o
s;[es]to
Maiz.iii cargas

Yuca

Una chacara de coca llamada Taco de que se coxe
cada mita m[edi]o s;esto de coca.
/f. 72v/
Una chacara de maiz de m[edi]o almud de
sembradura de que coxe cada afio tres cargas para
su sustento.
Una chacara de yuca para su sustento y juro no
tener otros bienes ningunos.
Ffue le preg[unta]do que seruis;io haze a su cai;:ique
y en que le ayuda y si rresibe d[e]l algun agrauio.
Dixo que le ayuda quatro dias al afio en una chacara
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de maiz y en otra de yuca y que no le haze otro
seruit;io ni rresibe del ningun maltratamiento ni
agramo.
Ffue le preg[unta]do que tassa paga para su
encomendero. Dixo que un tyesto de coca cada mita
puesto en este pueblo de Lasa.
Otro yndio llamado Ffrant;isco Ochane que sera de
edad de veinte y t;inco afios.
Su muger llamada Ysabel Canie que sera de treinta
y ocho a[fi]os.
Los bienes que tienen son
M[ edi]o <;[ es]to

Coca vn guarco
ques la ochaba
parte de vn
<yesto
Maiz

Una chacara de coca que llaman Taco de que coxe
cada mita m[edi]o tyesto de coca.
If. 73/

Otra chacara de coca de que coxe cada mita vn
guarco de coca ques la ochaba parte de vn <yesto.

Una chacarilla de maiz de que coxe cada afio vna
carga de maiz para su sustento y juro no tener otros
bienes.
Ffue le preg[unta]do que seruit;io o haze a su
cat;ique y en que le ayuda y si rresibe del gr
[tachado] algun agrauio. Dixo que le ayuda en una
chacara de maiz y en otra de yuca como los demas
yndios deste pu[ebl]o y no le haze otro seruit;io ni
rresibe ningun agrabio.
Ffue le preg[unta]do que paga de tassa para sus
encomenderos. Dixo que da cada mita dos tyestos
puestos en este pueblo de Lasa.
Otro yn[di]o llamado Alonso Patire que sera de
edad de v[ein]te a[fi]os.
Su muger llamada Maria Hamasi que sera de quinze
a[fi]os poco mas o menos.
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Los bienes que tienen son los sig[uien]tes.
Coca. i 9[es]to

Una chacara de coca que Haman Taaco que se coxe
cada mita un 9esto de coca.

Maiz

Una chacara de maiz de que coxe cada un afio una
carga para su sustento y juro no tener otros bienes.
Ffue le preg[unta]do que serui9io haze a su /f. 73v/
ca9ique y en que le ayuda y si rresiben_del algun
maltratami[en]to o agrauio. Dixo que le ayuda dos
dias al afio en vna chacara de maiz y otros dos dias
en vna de yuca y que no haze otro serui9io ni el
ca9ique le haze ningun agrauio.
Ffue le preg[unta]do que paga para la tassa de sus
encomenderos. Dixo que da dos 9estos de coca que
son seis 9estos de coca cada afio puestos en este
pu[ebl]o de Lassa.
Otro yndio llamado Baltassar Churri que sera de
veinte y 9inco a[fi]os poco mas o menos.
Su muger Hamada Beatriz Poloma que sera de la
mesma edad.
Una nifia su hija que se llama Angelina que sera de
quatro meses.
Los bienes que tienen son los sig[uien]tes.

Coca. la quarta
p[ar]te de vn
9esto

Una chacara de coca que llaman Taco de que se
coje cada mita la quarta parte de vn 9esto.

Maiz

Una chacara de maiz de medio almud de
sembradura de que coxe tres cargas para su
sustento.

Yuca

Una chacara de yuca para su sustento y juro no
tener otros bienes.
/f. 74/
Ffue le preg[unta]do que serui9io haze a su ca9ique
y en que le ayuda y si le haze algun agrauio. Dixo
que le ayuda como los demas yn[di]os deste
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pu[ebl]o en una chacara de maiz y otra de yuca y
que no le haze otro serui9io ni rresibe ningun
agrauio del.
Ffue le preg[unta]do que paga para la tassa de sus
encomenderos y donde la pone. Dixo que da cada
mita de tres del afio dos 9estos de coca que son seys
9estos de coca en cada un afio los quales da puestos
en este pu[ebl]o de Lasa.
Otro yn[di]o prin9ipal deste pueblo de Lassa
llamado Don Juan Caima que sera de edad de
sesenta a[fi]os.
Su muger Hamada Maria Yaro que sera de edad de
9inq[uen]ta a[fi]os.
Los bienes que tiene son los sig[uien]tes.
Coca. ii 9[es]tos

Una chacara de coca llamada Taco de que se coxe
cada mita dos 9estos de coca.

M[edi]o 9[es]to

Otra chacara de coca tanbien Hamada Taco de que
coxe m[edi]o 9esto en cada mita.

Maiz. viii cargas Una chacara de maiz de dos almudes de sembradura
de que coxe cada afio para su sustento ocho cargas.

11

cargas

Yuca

/f. 74v/
Otra chacara de maiz de que coxe cada afio dos
cargas para su sustento.
Una chacara de yuca para su sustento y juro no
tener otros bienes.
Ffue le preg[unta]do en que ayuda a Don Al[ons]o
pues es ca9ique prin9ipal deste pueblo. Dixo que le
ayuda dos dias al afio en vna chacara de maiz y
otros dos dias en una de yuca.
Ffue le preg[unta]do que da para pagar la tasa a sus
encomenderos y donde la pone. Dixo que da dos
9estos de coca cada mita puestos en este pu[ebl]o de
Lasa.
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Otro yn[di]o llamado Al[ons]o Coto que sera de
edad de diez y siete a[fi)os y su muger Ana Pasna
que sera de la misma edad.
Otra nifia su hija llamada Juana de diez y seis afios
[tachado) que sera de un afio.
Dixo no tener bienes por ser muchacho y que a poco
que salio de la dotrina y que su padre que es Don
Juan Caima que le da de comer a el y a su muger y
que de presente no paga tassa.
Otro yn[di]o llamado P[edrJo Sasi /f. 75/ que sera
de edad de quarenta afios poco mas o menos.
Su muger Ynes Guamba que sera de edad de treinta
a[fi]os.
Dos nifios sus hijos que se llama el uno Martin y el
otro Lucas que el uno sera de quatro afios y el otro
de uno y m[edi]o.
Los bienes que tienen son los sig[uien]tes.
Coca. m[edi]o
9[es)to

Una chacara de coca que llaman Taco de que coxe
cada mita m[edi]o 9esto de coca.

Maiz. ii cargas

Una chacara de maiz de que coxe dos cargas para su
sustento cada afio.

Yuca

Una chacara de yuca para su sustento y que no tiene
otros bienes.
Ffue le preg[unta]do que serui9io haze a su ca9ique
y en que se ayuda. Dixo que le ayuda dos dias al
afio en una chacara de maiz y otros dos en una de
yuca como los demas yn[di)os deste pu[ebl)o.
Ffue le preg[unta)do que paga para la tasa de sus
encomenderos. Dixo que paga medio 9esto de coca
puesto en este pu[ebl]o de Lassa.

Soltero

Otro yndio llamado Domingo Macha que sera de
edad de v[ein]te y 9inco a[fi]os soltero.
If. 75v/
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Los bienes que tiene son los sig[ uien]tes.
Coca. m[edi]o
c;[es]to

Una chacara de coca que llaman Taco de que coxe
m[edi]o 9[es]to de coca cada mita.

Maiz

Una chacara de maiz de que coxe dos cargas para su
sustento cada afio. Juro no tener otros bienes.
Ffue le preg[ unta]do que seruic;io haze a su cac;ique
y si rresibe del maltratamiento. Dixo _que le ayuda
como los demas yn[di]os deste pu[ebl]o y que no
rresibe agrauio ninguno.
Ffue le preg[ unta]do que paga para la tassa de sus
encomenderos. Dixo que paga m[edi]o c;esto de
coca cada mita puesto en este pu[ebl]o de Lassa.
Otro yn[ di]o llamado Melchior que sera de v[ein]te
afios poco mas o menos, soltero.
Los bienes qie tiene son.

Maiz. ii cargas

Una chacara de maiz de que coxe cada afio dos
cargas para su sustento y que no tiene otros bienes
ni paga tassa porque a poco que salio de la dotrina y
que ayuda al cac;ique en las chacaras de maiz y de
yuca como los demas yn[di]os deste pueblo.
Otro yn[di]o llamado Baltasar If. 76/ Lica que sera
de edad de c;inquenta y c;inco afios poco mas.
Su muger Catalina que sera de edad de c;inquenta
afios poco mas o menos.
Un hijo suio llamdo Diego Signani que sera de edad
de diez y siete afios.
Los bienes que tiene son los sig[uien]tes.

Coca. i <;:[es]to

Una chacara de coca de que coxe cada mita vn c;esto
de coca.

La ochaua
p[ar]te de un
c;esto

Otra chacara cabe esta de que coxe cada mita un guarco.
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Maiz. iiii
cargas

Una chacara de maiz de que coxe quatro cargas cada
afio para su sustento.
Una chacara de yuca para su sustento y juro no
tener otros bienes.
Ffue le preg[unta]do que da para la tassa de sus
encomenderos. Dixo que paga vn c;esto cada mita
puesto en este pueblo y que aiuda al c�c;ique como
las demas yn[di]os deste pueblo.
Otro yn[di]o soltero questa en cassa de Baltassar
Lica que sera de edad de treinta y c;inco If. 76v/
afios poco mas o menos llamado Domingo.
Los bienes que tiene son los siguientes.

Coca. m[edi]o
c;[es]to

Una chacara de coca que Haman Taco de que coxe
cada mita m[edi]o c;esto de coca.

Un guarco

Otra chacara c;erca desta de que coxe cada mita vn
guarco de coca.

Maiz. ii cargas

Una chacara de maiz de que coxe dos cargas de
maiz para su sustento y que no tiene otros bienes.
Ffue le preg[unta]do que seruic;io haze a su cac;ique
y que paga para la tassa de sus encomenderos. Dixo
que ayuda en las chacaras de maiz y de yuca coma
los demas yn[di]os deste pu[ebl]o y que paga para
la tassa medio c;esto de coca cada mita.
Otro yndio llamado Sebastian Chipa que sera de
edad de treinta y ocho afios.
Y su muger Leonor Laca que sera de edad de treinta
a[fi]os.
Un muchacho su hijo llamado Fran[c;is]co que sera
de treze afios.
Un nifio su hijo que llaman Simon que sera de seis
meses.

116

Un yn[ di]o hermano de! dicho Sebastian Chipa que
se llama P[edr]o Yasi que sera de hedad de treinta
a[fi]os.
If. 771
Los bienes que tiene son los siguientes.
Coca. i <;:[es]to

11

guarcos

Maiz. iii cargas

Una chacara de coca llamada Taco de que coxe
cada mita vn <;:esto de coca.
Otra chacara <;:erca desta de que coxe cada mita vn
guarco y otros dos guarcos de coca.
Una chacara de maiz de que coxe cada afio tres
cargas para su sustento.
Una chacara de yuca para su sustento y juro no
tener otros bienes el ni los de su casa.
Ffue le preguntado que serui<;:io haze a su ca<;:ique y
en que le ayuda. Dixo que le ayuda como los demas
yn[di]os y paga para la tassa vn <;:esto de coca cada
mita puesto en este pueblo de Lassa.
Otro yndio llamado Anton Chaquitoro que sera de
edad de treinta afios.
Su muger Hamada Ynes Guarme que sera de la
misma edad.
Un nifio su hijo que se llama Jeronimo que sera de
vn afio.
Los bienes que tiene son los siguientes.

Coca. i <;:[es]to

Una chacara de coca llamada Taco de que se coxe
cada mita vn <;:esto de coca.

Maiz. iii cargas

Una chacara de maiz de que coxe cada afio tres
cargas para su sustento.

11

cargas

Otra chacara de maiz de que coxe cada afio dos
cargas.
If. 77vl
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Yuca

Una chacara de yuca ansi mismo para su sustento y
que no tiene otros bienes.
Ffue le preg[unta]do que serui9io haze a su ca9ique
y en que le ayuda. Dixo que le ayuda quatro dias al
afio en las chacaras de maiz y de yuca como los
demas yn[di]os deste pueblo, y que paga para la
tassa de sus encomenderos vn 9esto de coca en cada
mita puesto en este pu[ebl]o.
Otro yndio llamado Martin Yma que sera de edad
de treinta y 9inco a[fi]os poco mas o menos.
Su muger Leonor Uqui que sera de edad de treinta
afios poco mas o menos.
Un nifio su hijo que sera de edad de siete a[fi]os
llamado Alonsso.
Una nifia asi mismo su hija que se llama Ynes que
sera de edad de tres a[fi]os.
Una nifia tanbien su hija que sera de seis meses que
se llama Ana.
Los bienes que tiene son los sig[uien]tes.

Coca. i 9[es]to.
vn guarco

Una chacara de coca que llaman Taco de que coxe
cada mita vn 9esto y vn guarco de coca.

M[edi]o 9[es]to

Otra chacara 9erca desta If. 78/ que ansi mesmo se
llama Taco de que coxe cada mita medio 9esto de
coca.

M[edi]a carga

Una chacara de maiz de que coxe quatro cargas
cada afio para su sustento.

Yuca

Una chacarilla de yuca y juro no tener mas bienes.
Ffue le preg[unta]do que serui9io � [tachado] haze a
su ca9ique y si rresibe de! malos tratamientos. Dixo
que le ayuda como los demas yn[di]os deste
pu[ebl]o en las chacaras de maiz y de yuca.
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Ffue le preg[unta]do que paga para la tassa de los
encomenderos. Dixo que da vn 9esto de coca cada
mita puesto en este pueblo de Lassa.
Otro yndio llamado Garc;:ia Charca que sera de edad
de treinta a[fi]os poco mas o menos.
Y su muger llamada Maria Ucho que sera de edad
de treinta a[fi]os.
Un muchacho su hijo que se llama Alonso que sera
de h[e]dad de diez afios.
Una yndia que esta en cassa de! dicho Garc;:ia
Charca biuda que fue muger de vn hermano suyo
que sera de quarenta afios que se llama Ysabel /f.
78v/ yn que ay una nifia hija desta yndia que se
llama Ysabel que sera de siete a[fi]os.
Otra yn[di]a que se llama Fran[c;:is]ca que sera de
edad de veinte y 9inco a[fi]os y es criada de su
muger de! dicho Garc;:ia Charca y vn nifio su hijo
que se llama Don P[edr]o que sera de vn afio y
m[edi]o.
Los bienes que tienen son los sig[uien]tes.
Coca. i c;:[es]to

Vna chacara de coca que Haman Taco de que coxe
cada mita vn 9esto de coca.

M[edi]o 9[es]to

Otra chacara de coca de que coxe cada mita medio
9esto de coca.

i 9[es]to

Otra chacara de coca que es de la yndia que fue
muger de! her[ma]no deste Garc;:ia Charca de que
coxe cada mita un 9esto de coca.

Maiz. ii cargas

Una chacara de maiz de que coje dos cargas para su
sustento cada afio.
Otra chacara de maiz ansi mesmo para su sustento y
de los de su cassa de que se cojen otras dos cargas
cada afio.
Una chacara de yuca ansi mesmo para su sustento y
juro no tener otros bienes.
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Ffue le preg[ unta]do que seruiyio haze a su cayique
y en que le ayuda y si le haze algun agrauio. Dixo
que le ayuda quatro dias /f. 79/ al afio como los
demas yn[di]os deste pu[ebl]o y que no rresibe del
ningun agrauio ni maltratami[en]to.
Ffue le preg[unta]do que paga para la tassa de sus
encomenderos. Dixo que da vn yesto cada mita
puesto en este pueblo de Lassa.
Otro yndio de Lassa llamado Di[eg]o Molo que sera
de edad de treinta y yinco a[fi]os poco mas o menos.
Su muger Fran[yis]ca Sumay que sera de la mesma
edad.
Una mochacha su hija llamada Fran[yis]ca que sera
de edad de onze afios.
Una nifia ansi mesma su hija que sera de edad de
seys a[fi]os y otra nifia tanbien su hija que sera de
dos a[fi]os.
Los bienes que tiene son los sig[uien]tes.
i y[es]to

Una chacara de coca llamada Oquina de que coxe
cada mita vn yesto de coca.

i y[es]to

Otra chacara de coca de que coxe otro yesto de coca
cada mita.

Mayz. iii cargas

Una chacara de maiz de que coxe cada afio tres
cargas de mayz para su sustento.
Una chacara de yuca para su sustento y juro no
tener otros bienes.
/f. 79v/
Ffue le preg[unta]do que seruiyio haze a su cayique
y en que le ayuda. Dixo que le ayuda como los
demas yn[di]os que es quatro dias al afio y que no
rresibe de! maltratamiento ninguno.
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Ffue le preg[unta]do que da para la tassa de sus
encomenderos. Dixo que da cada mita un c;:esto de
coca puesto en este pu[ ebl]o de Lasa.
Otro yn[di]o llamado Alonso Tongo que sera de
edad de v[ein]te y ocho afios poco mas o menos.
Su muger Catalina Hinca que sera de hedad de
v( ein]te e quatro afios poco mas o menos.
Un nif\o hijo suio que abra quinze dias que nacio
que aun no es cristiano.
Los bienes que tiene son los siguientes.
Una chacara de coca llamada Taco de que coxe
cada mita vn c;:esto de coca.
M[edi]o c;:[es]to

Otra chacara ac;:erca desta de que coxe cada mita
m[edi]o c;:esto de coca.
Otra chacarilla de coca de que coxe vn guarco de
coca cada mita.
Una chacara de maiz de m[edi]o almud de que coxe
cada afio quatro cargas para su sustento.
If. 80/

Una chacara de yuca ansi mesmo para su sustento y
juro no tener otros bienes.

Ffue le preg[unta]do que seruic;:io haze a su cac;:ique
y en que le ayuda. Dixo que le ayuda como los
demas yn[di]os y que no le haze otro seruic;:io ni el
cac;:ique le haze ningun agrauio.
Ffue le preg[unta]do que da para la tassa de sus
encomenderos. Dixo que da un c;:esto de coca cada
mita puesto en este pu[ebl]o de Lassa.
Otro yn[di]o llamado Domingo Aurre que sera de
edad de treinta y dos a[fi]os poco mas o menos.
Su muger Maria Coca que sera de la misma edad.
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Una nifia su hija Hamada Ysabel que sera de quatro
a[fi]os.
Otra nifia tanbien su hija Hamada Maria que sera de
hedad de vn afio.
Los bienes que tiene son los sig[uien]tes.
Coca. i s;[es]to

11

guarcos

Una chacara de coca Hamada YaHice de que coxe
cada mita un s;esto de coca.
Otra chacara de coca as;erca desta de que coxe cada
mita dos guarcos de coca.
If. 80v/

Una chacara de maiz de que coxe cada afio dos
cargas para su sustento.

Una chacara de yuca asi mesmo para su sustento y
juro no tener otros bienes.
Ffue le preg[unta]do que seruis;io haze a su cas;ique
y en que le ayuda y si le haze algun agrauio. Dixo
que le ayuda como los demas yn[di]os y que no le
haze ningun agrauio ni maltratamiento.
Ffue le preg[unta]do que que paga para la tasa de
sus encomenderos. Dixo que paga cada mita
m[edi]o s;esto de coca puesto en este pu[ebl]o.
Otro yndio Fran[s;is]co Nico que sera de hedad de
v[ein]te e quatro a[fi]os, su muger Catalina Cana
que sera de edad de veinte e dos afios.
Una nifia su hija Hamada Catalina sera de un afio.
Los bienes que tiene son los sig[uien]tes.
M[edi]o y[es]to

Una chacara de coca Hamada Taco de que coxe
cada mita m[edi]o s;esto de coca.
Una chacara de maiz de que coxe cada afio tres
cargas para su sustento.
Una chacara de yuca para su sustento y juro no
tener otros bienes.
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Ffue le preg[unta]do que seruicio haze a su If. 811
cac;:ique y en que le ayuda. Dixo que le ayuda como
los demas yn[di]os deste pueblo y quel cac;:ique no
le haze ningun agrauio ni maltratami[ en]to.
Ffue le preg[unta]do que paga para la tassa de sus
encomenderos. Dixo que no paga cossa alguna
porque a pocos dias que salio de la dotrina.
Otro yndio llamado Andres Quilla que sera de edad
[d]e treinta y c;:inco a[fi]os.
Su muger Catalina Pasna que sera de hedad de
veinte e c;:inco a[fi]os. Los bienes que dixo tener son
los sig[uien]tes.
M[edi]o c;:[es]to

Una chacara de coca que Haman Vicarta de que
coxe cada mita m[edi]o c;:esto de coca.

M[edi]o c;:[es]to

Otra chacara c;:erca desta de que coxe cada mita otro
m[edi]o c;:esto de coca.
Una chacara de maiz de que coxe tres cargas de
maiz para su sustento.
Una chacara de yuca para su sustento y juro no
tener otros bienes.
Ffue le preg[unta]do que seruic;:io haze a su cac;:ique
y en que le ayuda y si rresibe del algun agrauio.
Dixo que le ayuda como los demas yn[di]os deste If.
81 vi pu[ebl]o y que no rresiben ningun agrauio ni
maltratami[en]to.
Ffue le preg[unta]do que paga para la tassa de sus
encomenderos. Dixo que m[edi]o c;:esto ca
[tachado] de coca cada mita ques un c;:esto y m[edi]o
cada un afio puesto en este pueblo.
Otro yn[di]o enfermo llamado Juan Naqui que sera
de edad de treinta a[fi]os poco mas o menos.
Su muger Catalina Bolo que sera de edad de veinte
y seis a[fi]os poco mas o menos.
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Una nifia su hija llamada Yssabel que sera de vn
afio.
Los bienes que tiene son los sig[uien]tes.
Coca. m[edi]o
c;:[es]to

Una chacara de coca de que se coxe cada mita medio
c;:esto de coca.
Otra chacara de coca de que coxe cada mita un
c;:esto de coca.
Una chacara de maiz de que coxe cada afio tres
cargas y m[edi]a para su sustento y juro no tener
otros bienes.
Ffue le preg[unta]do que seruic;:io haze a su cac;:ique
y en que le ayuda y si le haze maltratami[en]to o
agrauio. Dixo que le ayuda como los demas yndios
If. 82/ y que no rresibe ningun agrauio.
Ffue le preg[unta]do que paga para la tassa de sus
encomenderos. Dixo que m[edi]o c;:esto de coca
cada mita ques c;:esto y m[edi]o cada afio.
Otro yndio llamado P[edr]o Siti que sera de edad de
treinta y c;:inco afios, su muger Dofia Juana Quilo
que sera de edad de veinte afios.
Los bienes que tiene son los sig[uien]tes.
Una chacara de coca que llaman Taco de que coxe
cada mita dos c;:estos de coca.
Otra chacara c;:erca desta de que coxe cada mita vn
c;:esto de coca.
Una chacara de maiz de que coxe cada afio sinco
cargas para su sustento.
Otra chacara de maiz de que coxe dos cargas para
su sustento y juro no tener otros bienes.
Ffue le preg[unta]do que seruic;:io haze a su cac;:ique
y en que le ayuda y si le haze algun agrauio. Dixo
que le ayuda como los demas yn[di]os y que no le
haze ningun agrauio.
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Ffue le preg[unta]do que paga para la tassa de sus
encomenderos. Dixo que cada mita dos 9estos de
coca puestos en este pu[ebl]o.
If. 82vl
Otro yndio prin9ipal deste pu[ebl]o de Lasa que se
llama Don P[edr]o Yucon que sera de edad de
9inquenta a[fi]os poco mas o menos.
Su muger llamada Digo, vna yn[di]a questa en su
cassa de quien tiene vna nifia su hija, que sera de
treinta y 9inco afios y la nifia sera de vn afio.
Una mo9a hija del dicho Don P[edr]o y de su muger
que murio que se llama Costan9a que sera de edad
de diez y ocho afios.
Un muchacho que se llama Miguel que sera de ocho
afios su hijo.
Una mochacha ansi mismo su hija y de la que foe su
muger que sera de siete a[fi]os que se llama Beatriz.
Los bienes que tiene son los siguientes.
iii 9[es)tos

Una chacara de coca que se llama Taco de que coxe
tres 9estos cada mita.
V na chacara de maiz de que coxe diez y ocho
cargas poco mas o menos para su sustento.
Otra chacara de maiz de que coje tres cargas para su
sustento.
If. 831
Una chacara de yuca para su sustento y que no tiene
otros bienes.
Ffue le preg[unta]do que serui9io haze a Don
Al[ons]o Copina, ca9ique prin9ipal deste pu[ebl]o.
Dixo que no le ayuda en cossa ninguna por ser
como es yn[di]o prin9ipal.
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Ffue le preg[unta]do que paga para la tassa de sus
encomenderos. Dixo que paga un 9esto de coca
cada mita pu[e]sto en este pu[ebl]o.
Otro yn[di]o llamado Epou Allela que sera de edad
de quarenta y 9inco afios.
Su muger llamada Catalina Tuli que sera de edad de
sesenta a[fi]os.
Una mochacha su hija que sera de siete a[fi]os
llamada Maria.
Una yn[di]a de su serui9io que se llama Ysabel
Quiti que sera de hedad de treinta y seis a[fi]os.
Una nifia hija de! dicho Epoua Allila y desta yn[di]a
que sera [tachado] llamada Ysabel que sera de vn
afio y m[edi]o.
Los bienes que tiene son los sig[uien]tes.
ii 9[es]tos

Una chacara de coca llamada Taco de que coxe
cada mita dos 9estos de coca.
If. 83v/

Otra chacara 9erca desta de que coxe cada mita un
9esto de coca.
Una chacara de maiz de que coxe cada afio siete
cargas para su sustento.

Una chacara de yuca ansi mesmo para su sustento y
juro no tener otros bienes.
Ffue le preg[unta]do que serui9io haze a su ca9ique.
Dixo que le ayuda como los demas yn[di]os deste
pu[ebl]o de Lassa.
Ffue le preg[unta]do que paga para la tassa de sus
encomenderos. Dixo que cada mita dos 9estos de
coca puestos en este pu[ebl]o.
Otro yn[di]o llamado Tusa que sera de hedad de
9inquenta y 9inco afios poco mas o menos.
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Su muger Hamada M[ari]a Yapo que seera [sic:
sera] de veinte y ocho a[fi]os.
Un muchacho hijo del y de vna yndia con quien fue
cassado diflunt]a que sera de nuebe afios llamado
Her[nan]do.
Un nifio hijo del dicho Fran[9is]co Tusa y desta su
muger llamado Martin que sera de dos afios.

.

Los bienes que tiene son los sig[uien]tes.
/f. 84/
Una chacara de coca que llaman Taco de que coxe
cada mita un 9esto de coca.
Otra chacara de coca que se llama ansi mesmo Taco
de que coxe cada mita m[edi]o 9[es]to.
Una chacara de maiz de que coxe cada afio diez
cargas para su sustento.
Una chacara de yuca para su sustento y juro no
tener otros bienes.
Ffue le preg[unta]do que serui9io haze a su ca9ique
y en que le ayuda. Dixo que le ayuda como los
demas yndios deste pu[ebl]o.
Ffue le preg[unta]do que paga para la tassa de sus
encomenderos. Dixo que da en cada mita vn 9esto
de coca.
Otro yn[di]o llamado Her[nan]do Ocuti que sera de
edad de treinta y 9inco a[fi]os.
Su muger Maria Coca que sera de edad de quarenta
a[fi]os.
Un nifio su hijo llamado P[edr]o que sera de edad de
un afio y m[edi]o.
Los bienes que tiene son los sig[uien]tes.
Una chacara de coca llamada Taco de que se coje-en
cada mita un 9esto de coca.
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Otra chacara 9erca desta de que coxe cada mita
m[edi]o 9esto.
If. 84v/

Otra chacara de coca de que coxe cada mita otro
m[edi]o 9esto.

Una chacara de maiz de que coxe cada afio quatro
cargas para su sustento.
Otra chacara de maiz de que coxe dos cargas cada
afio.
Una chacara de yuca para su sustento y juro no
tener otros bienes.
Ffue le preg[unta]do que serui9io haze a su ca9ique
y en que le ayuda. Dixo que le ayuda como los
demas yn[di]os deste pu[ebl]o en las chacaras de
maiz y de yuca.
Ffue le preg[unta]do que paga para la tasa de sus
encomenderos. Dixo que cada mita un 9esto de
coca puesto en este pu[ebl]o de Lassa.
Otro yn[di]o llamado Melchior Tingo que sera de
edad de treinta y dos a[fi]os poco mas o menos.
Su muger Ysabel Chihi que sera de la misma edad.
Un hijo suio que se llama Andres Chuca que sera de
quinze afios.
Un nifio ansi mismo su hijo /f. 85/ que se llama
Loren90 que sera de edad de quatro afios.
Los bienes que tiene son los siguientes.
Una chacara de coca llamada Taco de que coxe
cada mita vn 9esto de coca.
Otra chacara de coca de que coxe cada mita m[edi]o
9esto de coca.
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Otra chacara de coca de que coxe cada mita m[edi]o
<;esto de coca.
Una chacara de maiz de que coxe cada afio ocho
cargas para su sustento.
Una chacara de yuca para su sustento y juro no
tener otros bienes.
Ffue le preg[unta]do que serui<;io haze a su ca<;ique.
Dixo que le ayuda como los demas yn[di]os deste
pu[ebl]o.
Ffue le preg[unta]do que paga para la tassa de sus
encomenderos. Dixo que cada mita un <;esto de
coca puesto en este pu[ebl]o de Lasa.
Otro yn[di]o llamado Simon Damiana que sera de
hedad de treinta a[fi]os.
Su muger Leonor Padna que sera de veinte y ocho
a[fi]os.
Un nifio su hijo llamado My[guel] que sera de <;inco
afios.
If. 8Sv/

Otro nifio su hijo llamado Juan que sera de dos
a[fi]os y m[edi]o.
Una nifia ansi mesmo su hija que sera de seis afios
Hamada Ynes.

Los bienes que tiene son.
Una chacara de coca llamada Taco de que coxe
cada mita m[edi]o <;esto de coca.
Otra chacara de coca de que coxe cada mita medio
<;esto de coca.
Una chacara de maiz de que coxe cada mita, digo
cada afio, seys cargas para su sustento.
Una chacara de yuca para su sustento y juro no
tener otros bienes.
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Ffue le cacique [tachado] preg[unta]do que seruic;:io
haze a su cac;:ique y en que le ayuda. Dixo que le
ayuda como los demas yn[di]os deste pueblo.
Ffue le preg[unta]do que paga para la tassa de sus
encomenderos. Dixo que vn c;:esto de coca puesto
en este pu[ebl]o de Lassa.
Otro yn[di]o Hamado Damian Bichile_que sera de
edad de v[ein]te y seis a[fi]os poco mas o menos.
Su muger Ana Paia que sera de la misma edad.
Una nifia su hija que sera de vn afio Hamada Luisa.
If. 86/

Los bienes que tiene son los sig[uien]tes.

Una chacara de coca Hamada Taco de que coxe
cada mita dos c;:estos de coca.
Una chacara de maiz de que coxe cada afio quatro
cargas para su sustento.
Una chacara de yuca para su sustento y juro no
tener otros bienes.
Ffue le preg[unta]do que seruic;:io haze a su cac;:ique
y en que le ayuda. Dixo que le ayuda como los
demas yn[di]os deste pueblo en las chacaras de
maiz y de yuca.
Ffue le preg[unta]do que paga para la tassa de sus
encomenderos. Dixo que paga vn c;:esto de coca
cada mita puesto en este pu[ebl]o de Lasa.
Otro yn[di]o llamado Her[nan]do ChaHua que sera
de edad de treinta y c;:inco a[fi]os.
Su muger Maria Lili que sera de edad de quarenta y
c;:inco a[fi]os.
Los bienes que tiene son los sig[uien]tes.
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Una chacara de coca llamada Taco de que coxe
cada mita vn 9esto de coca.
Otra chacara 9erca desta de que coxe cada mita
m[edi]o 9esto de coca.
If. 86vl

Otra chacara de maiz de que coxe cada afio 9inco
cargas para su sustento.
Una chacara de yuca para su sustento y juro no
tener otros bienes.
Ffue le preg[unta]do que serui9io haze a su ca9ique
y en que le ayuda. Dixo que le ayuda como los
demas yn[di]os.
Ffue le preg[unta]do que paga para la tassa de sus
encomenderos. Dixo que un 9esto de coca puesto
en este pu[ebl]o de Lasa.
Otro yn[di]o llamado Esteuan Aqui que sera de
hedad de v[ein]te y 9inco a[fi]os poco mas o menos.
Su muger Ysabel Pacsi que sera de hedad de
v[ein]te e dos a[fi]os.
Un nifio su hijo de teta que se llama Pablo.
Un hermano suio Alonso Sinde que sera de veinte y
dos a[fi]os.
Los bienes que tiene son los sig[uien]tes.
Una chacara de coca que llaman Taco de que coxe
cada mita m[edi]o 9esto de coca.
Otra chacara de coca nueba de que no sea coxedo
nada hasta agora la qua! chacara es de
su hermano Al[ons]o Sinde.
Una chacara de maiz de que coxe cada afio quatro
cargas para su sustento.
If. 871
Otra chacara de yuca para su sustento.
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Ffue le preg[unta]do que seruic;:io haze a su cac;:ique
y en que le ayuda. Dixo que le ayuda quatro dias al
afio como los demas yn[di]os deste pu[ebl]o.
Ffue le preg[unta]do que paga para la tassa de sus
encomenderos. Dixo que da un 9esto de coca cada
mita puesto en este pueblo de Lassa.
Otro llamado Lucas Bocos que sera de edad de
quarenta y 9inco a[fi]os.
Y su muger llamada Maria Chica que sera de hedad
de treinta a[fi]os.
Un muchacho su hijo Fran[9is]co que sera de edad
de diez a[fi]os.
Los bienes que tiene son los sig[uien]tes.
Una chacara de coca Hamada Taco de que coxe
cada mita vn 9esto de coca.
Otra chacara de que coxe cada mita un 9esto y
m[edi]o de coca.
Una chacara de maiz de que coxe cada afio diez
cargas para su sustento.
Una chacara de yuca para su sustento y juro no
tener mas bienes.
Ffue le preg[unta]do que seruic;:io haze a su cac;:ique

If. 87v/ y en que le ayuda. Dixo que le ayuda como

los demas yn[di]os deste pu[ebl]o de Lassa.

Ffue le preg[unta]do que paga para la tasa de sus
encomenderos. Dixo que paga cada mita un 9esto
puesto en este pu[ebl]o de Lassa.
Otro yn[di]o llamado Alonso Niti que sera de edad
de treinta a[fi]os poco mas o menos.
Una yn[di]a vieja que le sirue que sera de sesenta y
9inco a[fi]os que se llama Ysabel Coma.
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Un muchacho que se llama Gar9ia Sacsi que sera de
treze afios.
Los bienes que tiene son los sig[uien]tes.
Una chacara de coca Hamada Taco de que coxe
cada mita un 9esto de coca.
Una chacara de maiz de que coxe cada afio dos
cargas de maiz para su sustento.
Una chacara de yuca para su sustento y juro no
tener otros bienes.
Ffue le preg[unta]do que serui9io haze a su ca9ique
y en que le ayuda. Dixo que le ayuda como los
demas yn[di]os deste pu[ebl]o en las chacaras de
maiz y de yuca.
If. 88/

Ffue le preg[unta]do que paga para la tasa de su[s]
encomenderos. Dixo que paga vn 9esto de coca
cada mita puesto en este pu[ebl]o.
Otro yn[di]o llamado Lucas Lela soltero que sera de
edad de veinte y seis a[fi]os poco mas o menos.
Una yn[di]a questa en su cassa que se llama
Madalena Titiguanpa que sera de su mesmo hedad y
un nifio su hijo y desta yn[di]a que sera de dos
a[fi]os que se llama Bartolome.
Los bienes que tiene son los sig[uien]tes.
Una chacara de coca que Haman Taco de que coxe
cada mita vn 9esto de coca.
Otra chacara deg [tachado] coca de que coxe cada
mita m[edi]o 9esto de coca.
Una chacara de maiz de que coxe cada afio ocho
cargas para su sustento y juro no tener otros bienes.
Ffue le preg[unta]do que serui9io haze al ca9ique
Don Alonso y en que le ayuda. Dixo que como los
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demas yn[di]os deste pu[ebl]o le ayuda en sus
chacaras de maiz y de yuca.
If. 88vl
Y dixo que paga para la tassa de sus encomenderos
un i;:esto de coca en cada mita
puesto en este pu[ebl]o de Lassa.
Otro yn[di]o que se llama Martin Chipa que sera de
treinta a[fi]os poco mas o menos.
Una yndia vieja china de su muger que se llama
Maria que sera de i;:inquenta y i;:inco afios.
Una muchacha hija desta vieja que sera de doze
a[fi]os que se llama Ju[an]a.
Los bienes que tiene son los sig[uien]tes.
Una chacara de coca que llaman Taco de que coxe
cada mita vn i;:esto de coca.
Otra chacara de coca que se llama Vicoata que se
coje m[edi]o i;:esto en cada mita.
Una chacara de maiz de que coxe en cada un afio
seis cargas para su sustento.
Una chacara de yuca de que coxe alguna para su
sustento.
Juro no tener mas bienes.
Ffue le preg[unta]do que seruii;:io haze a su cai;:ique
y en que le ayuda. Dixo que le ayuda como los
demas yn[di]os deste pu[ebl]o en las chacaras de
maiz y de yuca.
Ffue le preg[unta]do que paga para la tassa de sus
encomenderos. Dixo que vn i;:esto
de coca cada mita puesto en este pu[ebl]o de Lasa.
If. 891
Otro yn[di]o que se llama Baltasar Chinche que sera
de hedad de treinta y dos a[fi]os.
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Su muger que se llama Maria Chayo que sera de
edad de treinta a[fi]os.
Una muchacha su hija que se llama Catalina que
sera de diez y ocho a[fi]os.
Otra mochacha ansi mesmo su hija que se llama
Ju[an]a que sera de quinze afios.
Un nifio su hijo que se llama Her[nan]do que sera
de tres a[fi]os.
Los bienes que tiene son los siguientes.
Una chacara de coca que llama Taco de que coxe
cada mita un 9esto de coca.
Otra chacara de coca de que coxe m[edi]o 9esto
cada mita.
Una chacara de maiz de que coxe cada afio dos
cargas para su sustento.
Una chacara de yuca para su sustento y juro no
tener mas bienes.
Tiene este yn[di]o que se llama Baltasar Chinche
otro hijo que se llama Andres Ochone que sera de
edad de catorze afios.
Ffue le preg[unta]do que serui9io haze a su If. 89v/
ca9ique y en que le ayuda. Dixo que le ayuda como
los demas yn[di]os deste pu[ebl]o.
Ffue le preg[unta]do que paga para la tassa de sus
encomenderos. Dixo que paga vn 9esto cada mita
puesto en este pu[ebl]o de Lasa.
Otro yn[di]o que se llama Juan Bosi que sera de
edad de treinta y 9inco a[fi]os poco mas o menos
biudo.
Un muchacho su hijo y de vna yn[di]a difunta que
fu[e] su muger que se llama P[edr]o que sera de
diez afios.
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Los bienes que tiene son los siguientes.
Una chacara de coca que Haman Taco de que coxe
cada mita vn 9esto de coca.
Otra chacara de coca de que coxe cada mita m[edi]o
9esto de coca.
Otra chacara de coca de que coxe dos guarcos de
coca ques la quarta p[ar]te de un 9esto.
Una chacara de maiz de que coxe cada afio tres
cargas para su sustento.
Una chacara de yuca para su sustento y juro no
tener mas bienes.
Ffue le preg[unta]do que serui9io haze al ca9ique y
en que le ayuda. Dixo que le ayuda como los demas
yn[di]os deste pu[ebl]o.
Ffue le preg[unta]do que paga para la tassa de sus
encomenderos. Dixo que If. 90/ m[ edi]o 9esto cada
mita en este pu[ebl]o.
Otro yn[di]o que se llama Her[nan]do Quilca biudo
que sera de edad de treinta y seis afios.
Una muchacha su hija que sera de edad de treze
a[fi]os que se llama Fran[9is]ca Quilca.
Los bienes que tiene son los sig[uien]tes.
Una chacara de coca que se llama Taco de que coxe
cada mita vn 9esto de coca.
Una chacara de maiz en que siembra una fanega de
maiz de que coxe cada afio dos cargas para su
sustento.
Y una chacara de de yuca de que coxe alguna para
su sustento y juro no tener otros bienes.
Ffue le preg[unta]do que serui9io haze al ca9ique y
en que le ayuda. Dixo que le ayuda como los demas
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yn[di]os deste pu[ebl]o en las chacaras de maiz y de
yuca.
Ffue le preg[unta]do que paga para la tassa de sus
encomenderos. Dixo que paga cada mita vn 9esto
de coca puesto en este pu[ebl]o de Lasa.
Otro yn[di]o soltero que se llama Di[eg]o Sinani
que sera de edad de v[ein]te y dos a[fi]os poco mas
o menos.
If. 90v/

Los bienes que tiene son.
Dixo que por ser muchacho y que a poco que salio
de la dotrina no tiene chacaras de coca hasta agora
porquesta en cassa de su padre Baltassar Lica y el le
sustenta.
Ffue le preg[unta]do que seruir;io haze a su ca9ique
y en que le ayuda. Dixo que le ayuda en las
chacaras de maiz y de yuca dos dias en cada una
cada afio como los demas yn[di]os deste pu[ebl]o.
Ffue le preg[unta]do que paga para la tassa de sus
encomenderos. Dixo que no paga hasta agora cossa
alguna.
Otro yndio llamado Don Gaspar Chalo que sera de
edad de treinta a[fi]os poco mas o menos.
Su muger Catalina Coca que sera de hedad de
v[eint]e e ocho a[fi]os poco mas o menos.
Una nifia su hija que se llama Ysabel que sera de
hedad de tres a[fi]os.
Un nifio tanbien su hijo de teta que se llama Don
Gonr;alo.
Una yn[di]a su china que se llama Marta Pasna que
sera de edad de diez y ocho a[fi]os.
Otro nifio llamado Don Di[eg]o hijo deste Don
Gaspar y desta yn[di]a su china que Haman Martin.
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If. 91/

Los bienes que tiene son.

Una chacara de coca llamada Taco de que coxe
cada mita un c;esto y m[edi]o de coca.
Una chacara de maiz en que siembra un mate de
maiz y se coxe cada afio c;inco cargas para su
sustento.
Juro no tener otros bienes.
Ffue le preg[unta]do que seruic;io haze al cac;ique y
en que le ayuda. Dixo que le ayuda como los demas
yn[di]os deste pu[ebl]o que son quatro dias del afio
los dos dias en las chacaras de maiz y los otros dos
dias en los de yuca.
Ffue le preg[unta]do que paga para la tassa de sus
encomenderos. Dixo que paga un c;esto de coca en
cada mita que son tres c;estos cada afio puestos en
este pu[ebl]o de Lassa.
Otro yn[di]o llamado P[edr]o chino que sera de
edad de v[ein]te y seis a[fi]os poco mas o menos.
Su muger Ysabel Cata que sera de edad de v[ein]te
y dos a[fi]os poco mas o menos.
Un nifio su hijo que se llama Al[ons]o que sera de
se1s meses.
Los bienes que tiene son.
Una chacara de coca que se llama Taco de que se
coxe cada mita un c;esto y m[edi]o de coca.
/f. 91v/
Una chacara de maiz de dos mates de sembradura
de que coxe cada afio siete cargas de maiz para su
su sustento.
Una chacara de yuca de que coxe alguna para su
sustento y juro no tener mas bienes.
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Ffue le preg[unta]do que seruic;io haze a su cac;ique
y en que le ayuda. Dixo que le ayuda coma las
demas yn[di]os deste pu[ebl]o dos dias al afio en las
chacaras de maiz y otros dos dias en las chacaras de
yuca.
Ffue le preg[unta]do que paga para la tassa de sus
encomenderos y donde la pone. Dixo que paga
cada mita un c;esto de coca puesto en este pu[ebl]o
de Lassa.
Otro yn[di]o soltero llamado Juan Obai que sera de
edad de v[ein]te a[fi]os poco mas o menos.
Dixo que no tiene chacara ninguna de coca ny maiz
porque su padre Fran[c;is]co Tusa le mantiene y le
tiene en su casa.
Y dixo que a dos a[fi]os que salio de la dotrina y
que de aqui adelante hara chacaras para su tassa y
para su mantenimiento.
Ffue le preg[unta]do que seruic;io haze a su cac;ique
y en que le ayuda. Dixo que le ayuda coma las
demas yn[di]os If. 92/ deste pu[ebl]o quatro dias en
el afio las dos dias en las chacaras de! maiz y las
otros dos dias en las chacaras de yuca.
Y que no paga de presente tassa ninguna porque
coma dicho tiene esta en casa de su padre y hasta
agora no tiene chacara ninguna.
E luego las dichos sefiores visitadores le mandaron
que pues tiene edad que trabaxe y no este ociosso e
haga chacaras el qua! prometio de asi lo hazer.
E despues de lo susodicho en v[ein]te e ocho dias
del dicho mes de hen[erJo del dicho afio de mill y
qui[nient]os y sesenta y ocho a[fi]os las dichos
sefiores visitadores aperc;ibieron y mandaron que
par segundo aperc;ibimi[en]to al dicho Don
Al[ons]o y a las demas princ;ipales e yn[di]os deste
dicho pu[ebl]o de Lasa que declaren la verdad sin
yncubrir cossa alguna si tienen mas yn[di]os,
chacaras, ganados, y otras cossas para que se sepa la
verdad y su mag[es]t[ad] sea ynformado dello

139
donde no que ser an castigados de las penas que !es
estan puestas los quales. Dixeron no tener otros
bienes ni cossa alguna y que quando de algo se
acordaren lo manifestaron. Diego Dabila de
Cangas. Martin de Arebalo. Ante mi, Andres
Marron, escribano.
If. 92vl

E luego los dichos sefiores visitadores, por lengua
de! dicho Juan Ynga yanacona ladino, estando
juntos el dicho Don Al(ons]o Copina susodicho y
los demas sus yn[di]os se les preg[un]to lo
sig[uien]te.
Ffue !es preg[unta]do que en tiempo de! ynga que
tributos y cossas le daban y por que orden lo
tributaban y que personas y desde que edad hasta
que edad. Dixeron que el tributo que pagauan en
tiempo de] ynga eran 9ien 9estos de coca menores
que los que agora pagan y dos 9estos que llamauan
guanacos muy grandes que serian tan anchos como
dos yn[di]os juntos por el cuerpo y tan altos como
vn ombre grande y mas diez petaquillas ansi mesmo
de coca, y questo daban en cada un afio puesto en
un pu( ebl]o que agora esta deshecho que se llama
Sulpila que es 9erca de Palca, y que tributauan los
yn[di]os desde v[ein]te afios hasta quarenta.
Ffue !es preg[unta]do que en tiempo de! ynga y aora
de presente que guacas, adoratorios, y minas tenian
y tienen que lo declaren que su magestad no se lo
quitara antes Jes fabore9era y amparara en ello
como a los demas espafioles quello tienen. Dixeron
que en tiempo de] ynga ni aora de presento [sic:
presente] no a auido ni ay por aqui minas ni tanpoco
guacas ni adoratorios, y aunque las an buscado
nunca las an podido hallar.
Ffue !es preg(unta]do si de sus encomenderos o
criados o de otra persona alguna o de] sa9erdote que
los dotrina If. 931 rresiben o an rre[9ibi]do algun
agrauio, o Jes an tornado algunas cossas de mas de
lo que la tassa manda. Dixeron que no an rresibido
agrauios ningunos de los encomenderos ni criados
suyos ni de] sa9erdote mas que la chaguar y miel y
algodon que pagan de tassa rresiben mucho trabaxo
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los yn[di]os en buscallo porque no lo ay en este
pu[ebl]o y se Jes an muerto tres yn[di]os por buscar
la miel y en tiempo de aguas no se halla.
Ffue le preg[unta]do que declaren en que cossas
querrian ellos pagar la tassa que agora pagan para
ser mas rrelebados y aumentados y que con menos
trabaxo y bexac;ion la pudiesen dar. Dixeron que en
su tierra no tienen que [tachado] tratos ni rrescates
ni grangerias de que pagar la tassa sino en coca y
que la que vuieron de pagar la pagaran mejor en
coca que en otra cossa alguna.
Ffue les preg[unta]do que declaren que tributo y
tassa les parec;e que podran pagar el dia de oy
buenam[en]te sin gran trabaxo y molestia en tal
manera que vengan en aum[en]to y no en
diminuc;ion y que les quede para sus nesesidades y
para curarse en sus enfermedades y donde la podran
poner. Dixeron que lo que buenam[en]te podran
dar sin ser molestados ni trabaxados son setenta
c;estos de coca cada mita de tres del afio puestos en
el pu[ebl]o de Yrupana, todo lo qua! dixeron por
lengua de] dicho Juan Ynga ynterprete y en
presenc;ia de Don G[onc;al]o Cocacha, cac;ique de
Yquirongo, y de Don Juan Guacha, princ;ipal del
dicho pueblo de Yquirongo, y de Don Di[eg]o
Cayo, cac;ique del pueblo de Chaurina y los sefiores
visitadores lo firmaron de sus nombres. Di[eg]o
Dabila de Cangas. Martin de Arebalo. Ante mi,
Andres Gomez Marron, escribano.
E despues de lo susodicho en el dicho pu[ebl]o de
Lasa en v[ein]te e nueue dias del dicho mes de
hen[er Jo de] dicho If. 93v/ afio de mill y
qui[nient]os y sesenta y ocho a[fi]os los dichos
sefiores visitadores cabalgaron en sus caballos y
fueron a ber las chacaras y tierras destos dichos
yn[di]os y los bieron y bisitaron y andubieron por
todas ellas ansi las del comun como las de
particulares, y juntam[en]te con ellos Don
G[onc;al]o Cocacha, cac;ique de Yquirongo, y Don
Di[eg]o Cayo, cac;ique del pueblo de Chaurina, y
P[edr]o Laime, princ;ipales del pu[ebl]o de Chaurina
que son mitimaes de Chuquito y estan poblados en
el dicho pu[ ebl]o de Chicanoma. Siendo t[estig]os
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los dichos yn[di]os y Juan Ynga, ynterprete, y otros
muchos yn[di]os, y yo el dicho escribano presente
fui al ver de las dichas chacaras con los dichos
sen.ores visitadores los quales cofirmaron de sus
nombres. Di[eg]o Dabila de Cangas. Martin de
Arebalo. Ante mi, Andres Marron, escribano.
E despues de lo susodicho en treinta dias del mes de
hen[erJo del dicho afio de mill y qui[ nient]os y
sesenta y ocho a[fi]os yo el dicho escribano doy fee
como los dichos sen.ores visitadores visitaron todas
las cassas destos dichos yn[di]os deste pu[ebl]o de
Lasa cada una dellas de por si y miraron y
entendieron la posebilidad que en ellas avia para si
desto como de lo demas y enformar [sic: e
informar] a su magestad como lees es man[da]do en
el pare9er que dieren y con esto se acabo de hazer la
visita del dicho pu[ebl]o de Lasa y se partieron para
el pu[ebl]o de Yrupana contenido en la dicha rreal
prouision para en el hazer la visita que por su
mag[es]t[ad] le es man[da]do. Diego Dabila de
Cangas. Martin de Arebalo. Ante mi, Andres
Marron, escribano.
En el pu[ebl]o de Yrupana yn[di]os Chapis yungas
de coca termino y juridi9ion de la 9ibdad de nuestra
senora de La Paz en treinta y un dias del mes de
hen[er]o de mill y quin[ient]os y sesenta y ocho
a[fi]os los dichos sen.ores Di[eg]o Dabila /f. 94/ de
Cangas y Martin de Arebalo, visitadores nombrados
por su magestad para visitar estos yn[di]os Chapis y
posibilidad deste dicho pu[ebl]o abiendo llegado a
el en proseguimi[en]to de la dicha visita luego en
este dicho dia, mandaran juntar y se juntaron en la
pla9a deste dicho pu[ebl]o Don Di[eg]o Chico,
ca9ique prin9ipal deste dicho pu[ebl]o, y todos los
demas yn[di]os que dixo tener a el subxetos, y
estando todos juntos por lengua de Juan Ynga
yanacona que entendia nuestra lengua castellana y
la lengua de los dichos yn[di]os que de mas de auer
jurado en esta visita juro en forma de dio de nuebo
por dios nuestro senor y por la sen.al de la cruz que
ynterpretar a la verdad y la diria asi de lo que le
fuere man[da]do que diese a entender y preguntase
a los dichos yn[di]os como de lo que ellos a ello
rrespondieren, y se les dio a entender al dicho
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ca9ique e yn[di]os como su magestad a enbiado a
los dichos sen.ores visitadores y ellos an venido a
este pu[ebl]o a visitallos que les mandaban y
aper9ebian una y dos y tres vezes que sin fraude ni
engafio sino con toda verdad declaren muy
particularm[en]te quantos pu[ebl]os e yn[di]os son y
quantos yn[di]os ay en ellos y que chacaras, tierras,
ganados, minas, granxerias, y bienes tienen, y en
que partes para que su mag[es]t[ad] sea avisado
dello donde no que seran castigados c_on graues
penas y no seran oydos. Y el dicho ca9ique e
yn[di]os, abiendo lo entendido, dixeron que haran y
cumpliran lo que les fuere man[da]do y diran toda
verdad de lo que !es fuere preg[unta]do. Siendo
testigos Don G[on9al]o Cocacha, ca9ique de
Yquirongo, If. 94v/ y Don Di[eg]o Caio, ca9ique de
Chaurina. Di[eg]o Dabila de Cangas Martin de
Arebalo. Ante mi, Andres Marron, escribano.
E despues de lo susodicho en primero dia de! mes
de hebrero de! dicho afio de mill y qui[nient]os y
sesenta y ocho a[fi]os los dichos sefiores visitadores
hizieron pare9er ante si a Don Di[eg]o Chico,
ca9ique prin9ipal deste dicho pueblo de Yrupana,
de! qua! rresibieron juram[en]to en forma debido de
de9ir [la verdad] por dios nuestro senor e por santa
maria su bendita madre y por la sen.al de la cruz que
hizo con los dedos de su mano derecha, e auiendo
dicho si juro y amen prometio de dezir verdad y los
dichos sefiores visitadores le mandaron que declare
muy particularm[en]te los pu[ebl]os, yn[di]os,
chacaras, tierras, estan9ias, ganados, granjerias, y
otras haziendas y minas que tiene el y sus yn[di]os y
que no de lugar que en esta visita se diga al
contrario de la verdad ny aya ffraude ny yncubierta
alguna sopena que sera castigado grauem[en]te, y el
dicho Don Di[eg]o Chico aviendo lo entendido por
la dicha lengua prometio de asi lo hazer.
El ca9ique Don
Di[eg]o

E luego yncontinente el dicho ca9ique susodicho
declaro tener lo sig[uien]te.
Don Di[eg]o Chico, ca9ique principal, que sera de
hedad de 9inquenta y 9inco a[fi]os poco mas o
menos.
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Su muger Leonor Acha que sera de edad de treinta
afios.
If. 95/

Una nifia su hija que se llama Angelina que sera de
dos a[fi]os y m[edi]o.
Otra nifia ansi mismo su hija que se llama Ynes que
sera de un afio.
Una yn[di]a questa en su cassa que se llama
Fran[i;is]ca Acha que sera de quarenta y ocho a[fi]os
poco mas o menos.
Una muchacha hija de! dicho Don Di[eg]o y de
Fran[i;is]ca Acha questa en su cassa que se llama
Ynes que sera de hedad de doze a[fi]os.
Otra yn[di]a questa asi mesmo en su cassa que se
llama Ju[an]a Quipi que sera de treinta y i;inco
a(fi)os.
Un yn[di]o yanacona de! dicho Don Di[eg]o que se
llama Bar[tolo]me ya biejo de sesenta a(fi)os.
Los bienes que dixo tener el y los de su casa son los
siguientes.
Coca. v i;[es]tos

Una chacara de coca que llaman Yalica de que coxe
cada mita i;inco i;estos de coca.

i <;[es]to

Otras dos chacaras pequefias de coca que se llaman
ansi mesmo Yalica de que coxe cada mita vn i;esto
de coca.

Maiz. x cargas

Una chacara de maiz de que coje cada afio diez
cargas para su sustento.

vn cargas

Otra chacara de maiz que coxe cada afio siete
cargas.
Y juro no tener otros bienes el ny los de su casa.
Yten. Declare el dicho cai;ique Don Di[eg]o y los
demas yn[di]os deste pu[ebl]o que tienen siete
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chacaras en que trabaxa el comun para su tassa que
son las sig[uien]tes.
Coca. chacaras
de coca en que
trabaxa el
comun para la
tasa

If. 95v/

iii 9[es]tos

Una chacara de coca que llama Oca de que se coxe
en cada mita tres 9estos.

ii 9[es]tos

Otra tanbien Oca de que coxen dos 9estos.

i 9[es]to

Otra ansi mesmo llamada Oca de que coxen un
9esto cada mita.

i 9[es]to

Otra que se llama tanbien Oca de que coxe cada
mita un 9esto.

i 9[es]to

Otra ansi mismo Oca que es ya biejo de que se coxe
otro 9esto de coca.

i 9[es]to

Otra tanbien Oca de que se coxe cada mita un 9esto
de coca.

ii 9[es]tos

Otra llamada Chica de que se coxe cada mita dos
9estos de coca.
Mas declaro el dicho ca9ique y sus yn[di]os que
tienen otras siete chacaras ansi mesmo para la tassa
en que trabaxa el comun que son las sig[uien]tes.

Coca. chacaras
de la tassa
iii 9[es]tos

Una chacara llamada Yalica de que coxen cada mita
tres 9estos de coca.

ii 9[es]tos

Otro que ansi mesmo se llama Yalica de que coxen
cada mita dos 9estos.

ii 9[es]tos

Otra 9erca desta que es vieja de que se coje cada
mita dos 9estos de coca.
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iv[es]to

Otra yerca desta tanbien bieja de que coxen cada
mita un yesto de coca.

M[edi]ov[es]to

Otra chacara de coca Hamada Vicoata de que cojen
medio yesto cada mita.

iiv[es]tos

Otra chacara de coca Hamada Yalica que le ayudan
los yn[di]os mitimaes questan en Chicanoma If. 96/
que son yn[di]os de Chuquito coxe dos yestos de
coca.

iiv[es]tos

Otra llamada Coraata de que coxen cada mita dos
yestos.

Otro yn[di]o

Un yn[di]o llamado Baltassar Chicolla que sera de
edad de quarenta y yinco a[fi]os poco mas o menos.
Su muger Ynes Viy que sera de yinq[uen]ta a[fi]os.
Un muchacho su hijo que se llama Juan Longo que
sera de quinze a[fi]os.
Los bienes que tiene son los siguientes.

Coca. i y[es]to

Una chacara de coca llamada Yalica de que coxe
cada mita un c;:esto.

iv[es]to

Otra chacara de coca de que coje otro c;:esto de coca
cada mita.
Otra chacara rresien puesta demas que de que hasta
aora no se coxe nmguna cossa.

Maiz. vii cargas

Una chacara de maiz de que coje cada afio siete
cargas para su sustento.

vu cargas

Otra chacara de maiz de que coxe cada af\o otras
siete cargas y juro no tener otros bienes.
Ffue le preg[unta]do que seruic;:io haze a su cac;:ique
y en que le ayuda y si rresibe de! algun agrauio.
Dixo no le ayuda en cossa alguna porque son pocos
yn[di]os los deste pu[ebl]o y se ocupan en las
chacaras de la tasa y en las suias y en buscar de
comer y no les queda tiempo para le poder ayudar y
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que no rresibe maltratamiento ni le haze el cac,:ique
.
.
nmgun agrau10.
Ffue le preg[unta]do que paga para la tassa de sus
encomenderos y donde la pone. Dixo
If. 96v/ que paga un c;esto cada mita puesto en este
pu[ebl]o de Yrupana.
Otro yn[di]o llamado Andres Copaia que sera de
edad de treinta a[fi]os.
Su muger Maria Yuche que sera de la mesma edad.
Un nifio su hijo llamado Jeronimo que sera de c,:inco
a[fi]os.
Otro nifio su hijo que se llama Her[nan]do que sera
de un afio.
Los bienes que tiene son los sig[uien]tes.
Coca. i c;[es]to

Una chacara de coca que se llama Yalica de que
coxe cada mita un c,:esto.

i c;[es]to

Otra chacara nueba de que coxe cada mita un c,:esto
de coca.

M[edi]o c;[es]to

Otra c;erca destas ya bieja de que coxe cada mita
m[edi]o c,:esto.

v cargas

Una chacara de maiz de que coxe cada afio c,:inco
cargas para su sustento y juro no tener mas bienes.
Ffue le preg[unta ]do que seruic,:io haze a su cac,:ique.
Dixo que no le ayuda en nada porque no puede por
ser como son pocos yn[di]os los deste pu[ebl]o.
Ffue le preg[unta]do que paga para la tassa de sus
encomenderos. Dixo que paga un c;esto cada mita
puesto en este pueblo de Yrupana.
Otro yn[di]o llamado Martin Parco que sera de edad
de treinta a[fi]os soltero.
Los bienes que tiene son los sig[uien]tes.
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Coca. i 9[es]to

If. 971

Una chacara de coca Hamada Vinco de que coxe
cada mita un 9esto.

i 9[es]to

Otra chacara de coca Hamada Yalica de que coxe
cada mita un 9esto de coca.

v cargas

Una chacara de maiz de que coxe cada afio para su
sustento 9inco cargas.
Ffue le preg[unta]do que serui9io haze a su ca9ique
y en que le ayuda. Dixo que no le ayuda en nada
porque se ocupa en las chacaras de la tasa y en las
suias y no le puede ayudar.
Ffue le preg[unta]do que paga para la tassa de sus
encomenderos. Dixo que paga cada mita un 9esto
de coca puesto en este pu[ebl]o de Yrupana.
Otro llamado Sebastian Tacaio que sera de hedad de
quarenta a[fi]os poco mas o menos que se le huio su
muger.
Un muchacho su hijo que sera de hedad de siete
a[fi]os que se llama P[edr]o.
Los bienes que tiene son

Coca. i 9[es]to
...
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cargas

Una chacara de coca que se llama Yalica de que
coxe cada mita i 9[es]to de coca.
Una chacara de maiz de que coje cada afio tres
cargas para su sustento.
Juro no tener otros bienes ningunos.
Ffue le preg[unta]do que en que ayuda a su ca9ique.
If. 97vl Dixo que no le ayuda en cossa alguna ny
puede por ser muy pocos los yn[di]os deste
pu[ebl]o.
Ffue le preg[unta]do que paga para la tassa de sus
encomenderos. Dixo que un 9esto de coca cada
mita puesto en este pu[ebl]o de Yrupana.
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Otro yn[di]o llamado Juan Bosi que sera de hedad
de treinta a[fi]os.
Su muger Ana Cutima que sera de v[ein]te y seis
a[fi]os poco mas o menos.
Una muchacha ermana desta yn[di]a que se llama
Casima que sera de doze a[fi]os.
Los bienes que tiene son los siguientes.
i 9[es]to y
m[edi]o

Una chacara de coca que llaman Yalica de que coxe
cada mita un 9esto y m[edi]o de coca.

x cargas

Una carga digo una chacara de maiz de que coxe
diez cargas cada afio para su sustento.
Juro no tener mas bienes.
Ffue le preg[unta]do que serui9io haze al ca9ique.
Dixo que no le sirue en nada porque no puede
porque los deste pu[ebl]o no son mas de seis
yn[di]os y el ca9ique siete y pagan mucha tassa y no
tienen tiempo para le poder ayudar en cossa alguna.
Ffue le preg[unta]do que paga para la tassa de sus
encomenderos. Dixo que paga cada mita un 9esto
puesto en este pu[ebl]o de Yrupana.
Otro yn[di]o llamado Melchior Mosi que sera de
edad de treinta y 9inco a[fi]os poco mas o menos.
If. 98/

Su muger Catalina Piche que sera de la mesma
edad.
Un muchacho su hijo que se llama Martin que sera
de h[e]dad de seis a[fi]os.
Los bienes que tiene son los sig[uien]tes.

ii 9[es]tos

..

v11

cargas

Una chacara de coca que se llama Yalica de que
coxe cada mita dos 9estos de coca.
Una chacara de maiz de que coxe cada afio siete
cargas para su sustento y jura no tener otros bienes.
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Ffue le preg[unta]do que serui9io haze a su ca9ique
y en que le ayuda. Dixo que no le ayuda en cossa
alguna porque no puede porque como dicho tienen
en este pu[ebl]o no ay mas de seis yn[di]os y el
ca9ique suso y no tienen tiempo para ayudar en
nada a su ca9ique.
Ffue le preg[unta]do que paga para la tassa de sus
encomenderos. Dixo que da un 9esto de coca cada
mita puesto en este pu[ebl]o de Yrupana.
E luego encontinente el dicho Don Di[eg]o Chico
dixo que socargo de! juram[en]to que el ni sus
yn[di]os no tienen mas bienes que declarar si no son
las casas en que biben y algunos patos y gallinas y
no otra cossa.
E despues de lo susodicho en dos dias /f. 98v/ de!
dicho mes de hebrero de! dicho afio de
mill y qui[nient]os y sesenta y ocho a[fi]os los
dichos sefiores visitadores estando juntos el dicho
Don Di[eg]o Chico, ca9ique deste pueblo de
Yrupana, y sus yn[di]os Jes aper9ibieron por
segundo aper9ibimi[en]to que declaren si saben o se
Jes acuerda de mas yn[di]os o yndias, tierras,
chacaras, ganados, minas, o otros bienes y cossas
que tengan que declarar porque sabiendolo su
mag[esta]d Jes hara toda m[e]r[ce]d y no lo diziendo
seran castigados y no seran oydos ni creidos en
cossa alguna. Todo lo qual se Jes dio a entender por
el dicho Juan Ynga, interprete. Testigos Don
G[on9al]o, ca9ique de Y quirongo, y Don Di[eg]o,
ca9ique de Chaurina, y otros yn[di]os. Di[eg]o
Dabila de Cangas. Martin de Arebalo. Ante mi,
Andres Marron, escribano.
E luego el dicho ca9ique Don Di[eg]o Chico y sus
yn[di]os, abiendo lo entendido por la dicha lengua,
dixeron que ellos an dicho la verdad y que no tienen
otra cossa que declarar otra cossa alguna. Testigos
los dichos.
E luego encontinente estando juntos el dicho
ca9ique y sus yn[di]os los sefiores visitadores Jes
hizieron las preg[un]tas siguientes.
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Ffue le preg[unta]do que en tiempo del ynga que
tributos y cossas le daban y por que orden lo
tributauan y que personas y desde que edad hasta
quanta edad. Dixeron que en tiempo del ynga avia
en este pu[ebl]o eran los deste pu[ebl]o treinta
yn[di]os y mas y daban de tributo tres c;estos muy
grandes que se llaman guanacos If. 99/ y diez c;estos
mayores que los que aora dan y c;inco petaquillas
todo de coca, y esto cada afio puesto en Sulpi que es
c;erca de Palca y que pagauan tributo desde v[ein]te
afios hasta quarenta a[fi]os y no den de arriba.
Ffue le preg[unta]do si en este rrepartimi[en]to ay
minas de oro o de plata, guacas y adoratorios, o
otras cossas que lo declaren que su magestad no se
lo quitara antes les anparara en ello y la posseeran
como los demas espafioles que lo tienen. Dixeron
que no tienen minas ni guacas ni otra cossa de lo
que se !es preg[un ]ta.
Ffue les preg[unta]do que de sus encomenderos o
criados o de! padre que los dotrina an rrec;ibido
agrauio o de otras personas si les an les dado
tributos demasiados de los que la tassa manda.
Dixeron que no an rr[ec;ebi]do agrauio mas de que
tienen mucho trabaxo en pagar la tassa
• que el dia de
oy pagan por ser pocos yn[di]os que no la pueden
pagar.
Ffue le preg[unta]do que la tassa que el dia de oy
pagan a sus encomenderos si la querrian o podrian
pagar o que se les comutase en otra cossa que ellos
tengan que puedan pagar en sus tierras con menos
vexac;ion y descanso para su aumento. Dixeron
quellos no tienen otra cossa de que poder pagar tasa
sino es en coca y que la que /f. 99v/ se les vuiere de
echar que sea la que puedan buenamente pagar la
daran mejor en coca que en otra cossa.
Ffue le preg[unta]do que declaren que tributo y
tassa !es parec;e que podran pagar el dia de oy
buenamente sin gran trabajo, bexac;ion, y molestia
en ta! manera que vengan en aum[en]to e no en
diminuc;ion y que les quede alguna cossa para
curarse en sus enfermedades y para comer y donde
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la podran poner. Dixeron que lo que buenam[en]te
podran dar sin ser molestados como lo an sido hasta
aqui es quinze 1restos de coca cada mita que son
cada afio quarenta y 1rinco 1restos de coca puestos en
este su pueblo de Chicanoma digo de Yrupana, y
que si mas tassa se !es echasse no la podrian pagar
por ser como son tan pocos yn[di]os y que las
chacaras que tienen son viejas y por otras caussas
que dichas tienen. Todo lo qua! dixeron por la
dicha lengua. Siendo testigos los dichos Don
Gon1ralo y Don Diego y Don Alonso, ca1rique
prin1ripal destos Chapis.
Ffue le preg[unta]do al dicho Don Alonso Chico
que declaren que pueblos yn[di]os questan en
Chicanoma If. 100/ que son mitimaes de Chuquito e
sea tierra de! dicho Don Diego por ser deste
pu[ebl]o de Yrupana, y aqui ay tan pocos yn[di]os
que que serui1rio le hazen. Dixo que no le hazen
serui1rio alguno mas que le ayudan en una chacara
de las de la tassa que llaman Yalica de que sale dos
1restos cada mita de coca vn dia que son tres dias
cada afio y que no le hazen otro serui1rio ninguno y
asi lo juro y declare. Testigos los dichos y los
dichos sefiores visitadores lo firmaron de sus
nombres. Diego Dabila de Cangas. Martin de
Arebalo. Ante mi, Andres Marron, escribano.
E despues de lo susodicho en tres dias de! dicho
mes de hebrero de! dicho afio de mill y quinientos y
sesenta y ocho a[fi]os los dichos sefiores visitadores
juntamente co[n]migo el dicho escribano para mas
claramente saber y entender la posebilidad destos
dichos yn[di]os ffueron a ber las /f. lOOv/ chacaras
de coca deste pu[ebl]o asi las de la tassa como las
de los yn[di]os y las andubieron cada vna dellas de
por si muy particularmente para dar su pare1rer
como su mag[esta]d manda. Ante mi, Andres
Marron, escribano.
E luego yncontinente este dicho dia, mes, y afio
dicho despues de aber buelto a este dicho pu[ebl]o
de Yrupana los dichos sefiores Diego Dabila de
Cangas y Martin de Arebalo, visitadores
susodichos, doy ffee que entraron a visitar y
bisitaron las cassas de los dichos yn[di]os deste
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dicho pueblo cada vna dellas de por si y entendieron
la posebilidad que en ellas avia para sobrello
ynformar a su mag[esta]d en el pare9er que dieron y
confirmaron de sus nombres con lo qual se acabo de
hazer la visita y se fueron a la 9ibdad de La Paz.
Di[eg]o Dabila de Cangas. Martin de Arebalo.
Ante mi, Andres Gomez, escribano.
Nos, Diego Dabila de Cangas y Martin de Arebalo,
visitadores nombrados por su alteza para visitar los
pueblos If. 101/ de Lasa y de Yrupana yn[di]os
Chapis yungas de coca de la encomienda del capitan
Juan Remon y Juan Ro[drigue]s y Juan Despinossa
y Melchior Ramirez de Vargas Go[mez] Gironda y
Alonso Ramirez Dessosa, v[e]z[in]os desta 9ibdad
de La Paz, y entender Ja posibilidad que los yn[di]os
[tachado] dichos pu[eb1]os tienen despues de auer
visitado como visitamos los dichos pu[ebl]os, y
visto los yn[di]os que en ellos ay y las hedades que
tienen y chacaras y cuias son, y hecho padron de
todos los yn[di]os y sabido la verdad despafioles y
yndios y del sa9erdote que los dotrina que tiene la
quenta de todos los dichos yn[di]os y hechas todas
las demas diligen9ias de que entendimos
aprouechamos e andado como andubimos e vimos
por vista de ojos todas sus chacaras de coca y otras
sementeras de su sustento y las cassas y todo lo
demas para saber lo que podran dar de tassa a sus
encomenderos y que !es quede para sustentarse
como su mag[esta]d lo manda. Hallamos que el
pu[ebl]o de Lassa es uno If. lOlvl de los mejores de
los yungas y mas sano y que los yn[di]os que en el
ay son de muy buenas edades y que antes se
multip1ican que se desminuyen y tienen cantidad de
chacaras y en buena tierra, y que en dios y en
nuestras consen9ias es nuestro pare9er debaxo del
juram[en]to que tenemos hecho quel ca9ique Don
Alonso Copina, ca9ique de Lassa, y sus yn[di]os
que antes solian dar a sus encomenderos 9iento y
tres 9estos de coca cada mita den de aqui adelante lo
siguiente.
Lasa

El ca9ique Don Alonso Copina, ca9ique prin9ipal
del pu[ebl]o de Lassa y sus yn[di]os den en cada
mita de tres del afio a sus encomenderos 9iento y
quinze 9estos de coca del tamafio peso y medida
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que hasta aqui los an dado y mas ocho aues de
Castilla puesto en el pu[ebl]o de Yrupana y no otra
cossa.

Yrupana

Coca. <;:[es]tos xv/c
Aues. viii aues

El ca<;:ique Don Diego Chico ca[<;:ique prin<;:ipal] de
Yrupana y sus yn[di]os [daran a sus] encomenderos
en ca[da mita] /f. 102/ de tres del afio veinte y siete
<;:estos de coca de! tamafio peso y medida que hasta
aqui los an dado y quatro aues de Cas[til]la puesto
en su pu[ebl]o de Yrupana y no otra cossa.

Y porquestos dichos dos pueblos de Lasa y de
Yrupana y los otros dos de Chaurina y Yquirongo
que antes se visitaron es todo vn rrepartimi[en]to
encomendado en seis encomenderos y la tassa
yndiuisa y por partir es nuestro pare<;:er siendo su
alteza seruido que toda la dicha tassa destos Chapes
se junte en el pueblo de Yrupana que es en m[edi]o
de! camino como van desta <;:ibdad de La Paz a los
Chapis yendo por la sierra dentrando por
Yanacache, y quel ca<;:ique Don Al[ons]o Copina,
ca<;:ique de Lassa, como ca<;:ique prin<;:ipal que es de
los Chapis, tenga cargo de lo hazer juntar en cada
mita y los demas lo obedescan y lo junten en el
dicho pu[ebl]o de Yrupana.
Por manera que con <;:iento y quince <;:estos que a de
dar Lasa en cada mita y veinte y siete Yrupana y
veinte y seis el pu[ebl]o de Chaurina y diez y ocho
If. 102v/ <;:estos Yquirongo que dan todos los Chapis
que antes daban dozientos <;:estos en <;:iento y
ochenta y seis <;:estos de coca cada mita que tassados
cada pueblo en lo que puede dar se an quitado
catorze <;:estos de coca en todo el rrepartimi[en]to.
Quitado 14
<;:estos en cada
mita
Y porque los seis encomenderos que ay en este
rrepartimi[en]to tiene[n] doze partes y en ellas vnos
mas que otros nos pare<;:e que cada vno aya rrata por

xxvii <;:[es]tos
Aues iiii
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cantidad lo que le cabe de los dichos <;iento y
ochenta y seis <;estos de coca cada mita y enbie por
ella al dicho pueblo de Yrupana en esta manera.
Joan Despinossa que tiene de doze partes las quatro
aya y llebe en cada mita sesenta y dos <;estos de
coca.

Coca

XII

El capitan Juan Remon que tiene dos partes de do<;e
lleue.
XXXI

Joan Ro[drigue]s que tiene otras dos partes de do<;e
lleue.
XXXI

Melchior Ramirez de Bargas que tiene otras dos
partes lleue.
XXXI

P[edr]o Xironda que tiene vna p[ar]te de do<;e lleue
quinze <;estos y m[edi]o.
Alonso Ramirez de Sosa que tiene ansi mesmo vna
p[ar]te lleue.

xv

xv
clx[xxvi]

If. 103/

Que suman y montan los dichos <;iento y ochenta y
seis <;estos de coca que an de dar en cada mita los
dichos yn[di]os Chapis y este es nuestro pare<;er en
dios y en nuestras consen<;ias y lo ffirmamos de
nuestros nombres Di[eg]o Dabila de Cangas Martin
de Arebalo e yo Alonso de Villascusa escribano de
su mag[esta]d e pu[bli]co e del n[umer]o e del
juzgado desta dicha <;ibdad de nuestra senora de La
Paz presente fui a lo que dicho es o de ni se haze
min<;ion en estas treinta e tres hojas con la que va
signo y ban las dichas ffirmas de los dichos sefiores
Di[eg]o Dabila de Cangas y Martin de Arebalo
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visitadores susodichos y lo hize escrebir de lo qual
doy fee por en de en testimonio de verdad ffize aqui
este mio signo a tal Alonso de Villascussa.
En la 9ibdad de La Pla[ta de los] rreynos del Pim
[en... ] 158 dias del mes de mar90 [de mill y
quinientos] y sesenta y ocho afios afios los se[fiores
presidente] y oidores de la rreal audi[en9ia que]
rreside en esta 9ibdad [de La Plata ... vi]sita hecha
de los yn[di]os de [los pueblos de Chaurina,
Yquirongo, Lasa, e] Yrupana y su[s subjetos] ... If.
103vl 9ibdad de nuestra senora de La Paz de que
son ca9iques Don Alonso Cupina y Don Di[eg]o
Chico questan encomendados en nombre de su
mag[esta]d en el cap[itan] Joan Remon y Juan
Rodrigues y Juan Despinossa Melchior Ramirez de
Bargas Go[mez] Gironda y Alonso Ramirez de
Sossa, v[e]z[in]os de la 9ibdad de La Paz, y le
pare9er en la dicha visita dado por v[e]z[inJo Dabila
de Cangas y Martin de Arebalo nombrados para ello
dixeron que mandauan y mandaron que los dichos
ca9iques y los demas que son o fueren de los dichos
pu[ebl]os y sus subjetos den de tassa a sus
encomenderos lo sig[uien]te.
Quel dicho Don Alonso Cupina, ca9ique del dicho
pu[ebl]o de Lassa, y sus subjetos deen [sic:den] en
cada mita del tres de! afio que se coxe la coca a sus
encomenderos 9iento y tres 9estos de coca [d]el
tamafio peso y medida que [ac]ostumbra a dar
puestos en el [dicho pJu[ebl]o.
[Que!] dicho Don Diego Chico, ca9ique [del dicho
pueblo] de Yrupana, y sus [subjetos] den en cada
mita de tres [de! afio] que se coxe la coca a sus
[encomen]deros quinze 9estos de [coca del tam]afio
y peso y me[dida que acos]tumbra a dar [puestos en
el dicho pueblo.]
If. 1041

El capitan Juan Remon, v[e]z[ino] de la 9ibdad de
La Paz de las proui[n9i]as del Peru. El li9en[9ia]do
Barros.

158 The multiple ellipses throughout the remainder of the transcription indicate a deterioration of the
original document.
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La yedula 26 de
diziembre en
Toledo. En
Ledesma.
Diye el capitan Juan Remon, vezino de la yiudad de
La Paz en el Piru que su mag[es]t[ad] por su yedula
el 26 de diziembre 1560 mando al virrei del Piru le
encomendase vn repartimi[ent]o o mas que rrentase
con lo que el tenia viii U p[es]os cada afio; [en]
virtud desta yedula el Conde de Nyeva le
encomendo yiertos pueblos de yndios [au]iendo
preyedido la visita y tasa que su mag[es]t[ad] por su
yedula mandaba y le cumplio la meryed y
encomi[end]a destos viii U p[es]os para que goyase
de los fructos y tributos que los yndios son
[obliga]dos a dar y pagar conforme a estas [tachado]
las dichas tasas y a las que [en adela]nte se hiyiesen
como paresye por [la] encomi[end]a y autos que
presenta que le [dio] el Conde de Nieva cunpliendo
[con la] yedula de su mag[es]t[ad] en que mandava
que hecha la tasayion de los pueblos se le diese la
possesion la que los tubiese y goyase dellos con las
condiyiones que los otros vezinos tienen sus
repartimi[ent]os.
Que abiendo poseido estos rrepartimi[ent] os que le
fueron encomendados por la tasa que se hiyo
quando se le encomendaron, el birrei Fran[yis]co de
Toledo en la tasa [tachado] visita general y tasa que
hiyo de los yndios acresyento la tasa de los dichos
yndios en mas cantidad de la que pueden pagar y de
la plata [que] pagan los dichos yndios saco y situo
para los soldados de su guarda iii U p[es]os de plata
[en]sayada y mas de otros ii U para justiyias y
cayiques; y los viii U p[es]os que se le an de dar
mando que se le pagasen en ropa ganado comydas y
otras cosas que [ an de] pagar por tasa a los yndios;
que en esto fue notoriam[en]te agraviado porque las
cosas en que le manda cunplir los viiiv Up[es]os no
pueden valer ordinaria[mente] los preyios en que las
taso; y abiendo esterilidad por yelos y falta de agua
como es muy ordinario en el Collao donde estan los
yndios no an de pagar tasa ni tributo de comida y lo
a de perder el capitan Juan Remon por llebar en
plata los soldados de la guarda de! virrei lo que los
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reparti[mient]os an de pagar mas de las viii U
p[es]os; que demas desto paresc;:e que If. 104v/ las
dichos yndios Chapis que pagan la tasa en coca se
agraviaron de la tasa que pagavan al capitan Juan
Remon y a otros, y el audienc;:ia de La Plata las
mando visitar, y vista su pobreza les mando quitar
de la tasa ccc c;:estos de coca cada afi.o coma paresc;:e
par testimonio que presenta.
Y que par averse encomendado sus repartimi[ent]os
de la manera que su mag[es]t[ad] mando par su
c;:edula no se le entero lo que par la visita se le quito
de los yndios Chapis y pues el dafi.o y diminuc;:ion
que hubo en estos repartimi [ ent]os fue a rriesgo de!
capitan Juan Remon tanbien a de ser suyo el
aumento [y] acresc;:imiento si alguno pudo aver por
la visita que hic;:o el vyrrei.
Supplica se le guarde y cunpla la encomienda que le
fue hecha de los rrepartimi[ent]os coma en ella se
contiene mandando que los yndios en el
encomendados le acudan con toda la tasa que se les
manda pagar sin embargo de qualquier situac;:ion
que el virrei haya hecho a otra persona en sus
tributos.
Dic;:e asimismo que en la visita general y tasa que a
hecho Don Fran[c;:is]co de Toledo de los
rrepartimi[ent]os del Pim no a consentido que los
cac;:iques y yndios se agravien y apelen de las tasas
antes a puesto en las audienc;:ias, letrados, y
procuradores de yndios de su mano y mandado so
graves penas que otros letrados ni procuradores no
hagan ny presenten petic;:iones por yndios y ansi no
se pueden agraviar ni a el se le a notyfycado la tasa
porque no pudiese apelar della.
Supplica se le de c;:edula y probision rreal para que
appellando o agraviandose las yndios de sus
repartimi[ent]os o agraviandose el capitan Juan
Remon de las tasas del virrei.
Y el audienc;:ia de La Plata en cuyo districto estan
estos rrepartimi[ent]os les oyan y hagan justic;:ia.
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